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ABSTRACT
A STUDY ON THE TRAINING PROGRAMS FOR ASSISTANT PASTORS TOWARD
HEALTHY CHURCH GROWTH IN THE 21ST CENTURY WITH A FOCUS ON
ULSAN DAE-YOUNG CHURCH IN KOREA
Yong Don Yun
Liberty University School of Divinity, 2018
Mentor: Dr. Sungtaek Kim

Team ministry continues to be important in the 21st century. Against the situation that
Korean churches are declining in this age, diverse programs are offered for the laity, but not
many training programs can be found assistant pastors. Moreover, almost no educational training
programs exist for assistant pastors except irregular seminars even in about 56 regular
theological seminaries in South Korea.
This thesis investigates the roles of assistant pastors in church growth and their training
in team ministries. Based on the biblical and theological study, the thesis looks up the aspects of
church history and reviews contemporary literature. It also uses the survy in the field as a
resource of research toward proposing a new program for healthy church growth, focusing on the
assistant pastor training program in Ulsan Dae-young Church, which has greatly affected the
growth of the church for the past 15 years. Assistant pastors should play an efficient role in order
to maximize the healthy ministry, and the theological rationale on the ministries of assistant
pastors should also be well established. The thesis contributes to the management, invitation, and
training of staff pastors and may provide assistance to assistant pastors in current ministries and
different churches and church communities, reaching beyond the denominational boundaries.

iv

Abstract length: 207 words

v

ABSTRACT
초록

A STUDY ON THE TRAINING PROGRAMS FOR ASSISTANT PASTORS TOWARD
HEALTHY CHURCH GROWTH IN THE 21ST CENTURY WITH A FOCUS ON
ULSAN DAE-YOUNG CHURCH IN KOREA
21세기 건강한 교회 성장을 위한 부교역자 훈련 프로그램에 대한 연구: 울산 대영교회를 중심으로

Yong Don Yun (윤용돈)
Liberty University School of Divinity, 2018
Mentor: Dr. Sungtaek Kim

팀 목회는 21 세기에 들어서도 지속적으로 중요하다. 이 시대에 쇠퇴일로를 겪고 있는
한국교회에 평신도에 대한 교육프로그램은 다양한 반면, 부교역자들의 교육 훈련 프로그램은 많지
않다. 더군다나 현재 우리나라의 약 56 개의 정규 신학교에서조차 부교역자에 대한 교육 훈련
프로그램은 불규칙적으로 진행되는 세미나 외에는 거의 전무하다.
본 논문은 교회 성장에 있어서 부교역자의 역할과 팀 목회를 위해 필요한 훈련을 조사한다, 본
연구는 성경과 신학 연구를 바탕으로 교회사적인 면과 동시대적 문헌을 검토한다. 뿐만 아니라
현장의 설문을 자료로 사용하여 지난 15 년동안 교회 성장에 지대한 영향을 미쳤던 울산대영교회의
부교역자 훈련 프로그램을 중심으로 건강한 교회 성장을 위한 새로운 프로그램을 제시하고자 한다.
건강한 사역이 극대화하기 위해 부교역자는 역할을 효과적으로 수행해야 하며, 부교역자의 사역에
대한 신학 이론도 잘 정립되어야 한다. 이 연구는 필자가 사역하고 있는 본 교회의 교역자 관리와
청빙 및 훈련에도 기여하며 모든 교단을 초월하여 현재 사역하고 있는 부교역자들에게나 각 교회와
교계에도 도움이 될 수 있다.

초록 길이: 136

words
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논문을 마무리 하면서 너무 고마운 분들이 많다.
항상 필자에게 최고의 목회 모델이 되어주시는 조운 담임목사님과
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그리고 항상 남편을 온화한 미소와 사랑으로 돕고 응원해주는 사랑하는 아내 은아와
그리고 너무 사랑하는 아들 하빈 그리고 딸 예빈….
이 모두에게 이 논문을 바친다.
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언제나 하나님과 동역자들에게 최고의 부교역자가 되기를 소원하며
목사 윤용돈
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SUMMARY
CHAPTER 1
INTRODUCTION

The presence of assistant pastors is often obscured in Korean churches even though their
significance cannot be ignored. In turn, their identity is unclear not only in their own minds, but
also in those of their church members. This study attempts to clarify the existence and identity of
assistant pastors by exploring their biblical responsibilities and practical roles in church growth.
Assistant pastors normally eventually become senior pastors in Korean churches. In such
a course, each church becomes an important arena where assistant pastors accumulate
experiences that theological seminaries may not provide. Assistant pastors work on an extremely
busy schedule, and churches should consider their ministry not so much as church business, but
as training opportunities. A pastoral mind, calling, spirituality, and collegial harmony among
fellow pastors are important to the growth and training of assistant pastors.
The usual short-term contract for assistant pastors, frequently based on a year-to-year
contract, prohibits assistant pastors from becoming true team members even though the spirit of
team ministry is critical to healthy church growth. The proper understanding of the position of
assistant pastor and appropriate implementation of the roles of the assistant pastor are key to
church ministries.
Ulsan Dae-young Church has trained assistant pastors with the proper philosophy of
ministry for the past 15 years, considering them lifelong coworkers. Thus, they have been able to
pass through their role in the church to the next ministry assignments with confidence. This
thesis investigates and evaluates the training program for assistant pastors at the church.
xv

CHAPTER 2
UNDERSTANDING OF PASTORAL MINISTRY AND ASSISTANT PASTOR

The word ministry means, “pastor’s or minister’s duty.” It is not a job in the modern
sense of the word, but the calling of a servant. The primary goal of pastor, as a servant of God, is
to carry out God’s instruction and order. In ministry, the pastor feeds, leads, and rules the flock
of sheep that God entrusted to him. The pastor cares for the weak in faith and encourages God’s
people to follow Jesus, the good Shepherd (1 Peter 5:4), so that people may grow strong in the
faith. He works in God’s ministries to bring glory to God.
The Bible shows examples of the ministries of caring for individuals in Ezekiel 34 and
for communities in Jeremiah 6. The Bible also shows the models of following God through the
ministries of Jesus, Paul, and Peter. According to 1 Corinthians 3:5-9, all pastors are coworkers
for service. The Corinthian church faced many problems, especially the division of believers.
The church was divided into different groups endorsing Paul, Peter, Apollos, and Christ. Paul,
however, clarified that he and Apollos simply had different roles in ministry; they were
coworkers. In this sense, an assistant pastor is a coworker of the senior pastor.
This thesis puts forth effort in examining all facets of the roles of assistant pastors in
Korean churches, including their position, status, responsibilities, challenges, and identity. The
thesis also delves into the historical precedents for the identity of assistant pastors. Korean
churches recognized different titles for church volunteers and workers: JoSa/JeonDoSa, DongSa
Pastor, and GangDoSah. These are transliterated words, for which the respective meanings are:
someone not yet ordained who assists in ministry, pastor who co-works, and someone who is
xvi

officially allowed to teach before ordination, respectively.
Nowadays, many young assistant pastors do not know what to do in field ministry and
do not have a clear consciousness as pastors. Excessively theory-centered curriculum in
theological seminaries are partly to blame. Assistant pastors should know that they are coworkers of the senior pastor; they are invited by the church to become as such. Ultimately,
however, they are called by God to do His work. Before they obey the governing board and
authorities of the church, they should consider themselves as pastors with God’s calling.
Senior pastors delegate the load of the church ministry to assistant pastors, but assistant
pastors should remember that they are first responsible for carrying out God’s ministry. Assistant
pastors need training in local church ministries, and coming generations of assistant pastors will
continue to need such training.

xvii

CHAPTER 3
CASE STUDIES ON THE TRAINING PROGRAMS FOR ASSISTANT PASTORS

This thesis conducts a comparative analysis of strengths and weaknesses of different
training programs for assistant pastors. First, Buja Seminar offered by Jaehyeok Chin, senior
pastor of Jiguchon Church is a specialized seminar that has received positive evaluations for its
understanding of assistant pastors’ lives and ministry, especially in terms of leadership, and
trains assistant pastors from a large, panoramic perspective. This training, however, does not deal
with resolving the unique difficulties of pain in local churches; at the very least, it simply focuses
on the aspects that receive positive evaluation.
Training programs for assistant pastors instituted by the presbyteries in Presbyterian
Church of Korea (Koshin) and Presbyterian Church of Korea (Tonghap) can be evaluated
positively in that they answer the practical problems in local churches at the level of the religious
body. These training programs require assistant pastors to participate in continuing education and
to communicate their issues and challenges. Similar programs offered by different denominations
unnecessarily bring comparison even though they approach the issues slightly from different
perspectives. The assistant pastors in Tonghap Religious Body’s training program hesitate to
communicate what they think because the teachers are their presbytery pastors.
Suwon Central Baptist Church, Bundang Woori Church, Open Church, and Dae-young
Church also educate their assistant pastors. First, at Suwon Central Baptist Church, the senior
pastor directly teaches the assistant pastors. As a result, the assistant pastors clearly learn about
the standards of the church and come to have a definite imprint in their minds about the content
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of the training. Since the training employs a team concept, the participants enjoy intimacy and
fellowship among themselves. Creating a continuing program after the initial training, however,
remains an issue to consider.
Bundang Woori Church provides an informal education, not a formal one. The senior
pastor shares what he thinks and addresses on impromptu topics concerning the insights realized
from the overall ministry each week. Since the education is neither systematic nor formal, its
contents are filled with extemporaneousness and realism. The senior pastors’ emotion and
condition of the day affect much of its substance, lacking a systematically organized method.
The church encourages assistant pastors to look up and learn about good institutions as a part of
the training, a point which receives positive feedback and reviews.
The senior pastor of Open Church, Nam-jun Kim, has an established reputation as a
professor of theology and a pastor who is accomplished in growing the church. The training
program that he developed is well-balanced with both theology and meditation. The program
teaches how to tend to people as sheep. As it is very dependent on the senior pastor, the program
may rise or fall with him.
Lastly, Ulsan Dae-young Church has a one-year long program which intends to raise
lifelong co-workers. The program consists of intensive training, individual must-read training,
team reading training, a guest lecture, and a trip to Jeju Island with the senior pastor. The
purpose is to recover the proper identity of assistant pastors and to raise them as lifelong coworkers of God and the senior pastor. The program identifies the essence of the ministry and
instills happiness in carrying out ministry work. This program may be enhanced by including the
spouses of the assistant pastors, reeducating theologically, and loosening the schedule of the
program.
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CHAPTER 4
SURVEY ON THE TRAINING PROGRAM FOR ASSISTANT PASTORS
AT ULSAN DAE-YOUNG CHURCH
Assistant pastors should know the identity of who they are from the Bible; they are coworkers in ministry. The researcher was interested in the influence and impact of the training
programs for them, especially that of Ulsan Dae-young Church. Survey questions were
distributed to about thirty assistant pastors of the church, and the survey yielded discoveries.
Less than 7% of the assistant pastors had received any training as assistant pastors before
they came to Ulsan Dae-young Church; 93% did not receive any kind or training for assistant
pastors. They never heard of such a training, either. They confessed that they experienced many
benefits through the training of the church. They most appreciated the fact that they could
identify themselves as co-workers for God and with the senior pastor by the training. They were
able to recognize themselves as lifelong co-workers in God instead of temporary workers
employed by the church.
It is unfortunate that most Korean assistant pastors view themselves as assistants to the
senior pastor, subordinates who should subject themselves to the senior pastor, or workers who
fulfill the ministry responsibilities laid out according to the taste of the senior pastor. The vicious
cycle continues after the assistant pastors become the senior pastors somewhere else; the former
assistant pastors, now senior pastors of their own churches, treat their assistant pastors the same
way. Against such, the Bible lays out the clear teaching that assistant pastors are co-workers in
ministry, which leads to healthy human relationships and to healthy church condition.
In addition, more than about 90% of the respondents in Ulsan Dae-young Church
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professed that they had a mentor in their ministries who would guide them. Most of them
identified the present senior pastor as their mentor who shows concern and care, who prays for
them in their career and life. These results are consequences of the training program in which the
senior pastor treats his assistant pastors as lifelong co-workers instead of as a temporary tool for
his own church growth.
The training program of Ulsan Dae-young Church helps assistant pastors enjoy
satisfaction and accomplishment by restoring their identity as co-workers in God. There is no
place of anxiety and burden for church growth in them. Even though human frailty and
emotional weakness are real, the assistant pastors regain confidence and fellowship through the
training program. They are co-workers for God, working healthily for God’s kingdom.
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CHAPTER 5
SUGGESTIONS FOR TRAINING PROGRAMS FOR ASSISTANT PASTORS
IN GROWING HEALTHY CHURCHES IN THE 21ST CENTURY

The recognition that assistant pastors are co-workers of God and the senior pastor should
precede the actual ministry work of the assistant pastors. Based on such teachings of the training
program and on 13 years of experience in church ministry, the researcher makes a few
suggestions.
First, the relationship between the senior pastor and assistant pastors should be that of
Paul and Timothy, or of Paul and Epaphroditus. In other words, the senior pastor, as the leader,
should meet the coworker’s needs and consider him as the same servant of God as himself. In
addition, any training program for assistant pastors should help to grow confidence in their role
and ministry, and to refresh God’s calling in them. Furthermore, because each assistant pastor
has specific roles in the organizational structure, the limits of responsibility and liability should
also be made clear through the programs for assistant pastors. For this aspect, a comparative
analysis was conducted for the training programs. Training programs for assistant pastors should
be further developed in Korean churches overall.
The program investigated is a short-term, one-week intensive training provided for
newly hired assistant pastors. From the first time they set foot into the church, they need to
understand important aspects of their church, including the church’s vision and direction, the
leadership of the senior pastor, ministry rules and manners, and their own identity as assistant
pastors.
The assistant pastors who have already been serving in the church are trained in a mustxxii

read program for spirituality, personal relationships, Bible study, preaching, leadership, church,
missions and evangelism, counseling, and personal development. Learning these subjects
provide necessary steps to becoming effective co-workers of God and the senior pastor. Every
other month, the program also offers theological education for pastors in the form of a special
lecture. In addition, for fellowship, each team plans Membership Training; for proper
communication with leadership and unity and harmony with one another, the assistant pastors
and the senior pastor go on an annual trip to Jeju Island.
Monthly seminars for assistant pastors also provide the opportunity to improve business
skills and to build quality and identity in their work. Younger assistant pastors share thoughts
with other, older assistant pastors who have walked the same path before them, and renew their
direction in life and ministry. Assistant pastors recover self-esteem and confidence as iron
sharpens iron. The fact that the senior pastor is their mentor brings much comfort.
Healthy churches are formed in this way that enables properly trained assistant pastors
co-work in God’s kingdom. These assistant pastors then build other churches of their own when
the time comes. Korean churches can and should continue to be strengthened by assistant pastors
who build appropriate self-esteem and identity through proper training.
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CHAPTER 6
CONCLUSION

In spite of the tremendous revival in Korean churches in the twentieth century, Korean
churches face challenges. Numerical growth is no longer expected, and issues to consider
continue to surface. Assistant pastors are ever more needed in these situations. Korean churches
can no longer ignore the training of these precious human resources. They move on to become
senior pastors and leaders in the Christian community.
The researcher has newly proposed a program in this thesis, hoping that more of the
systematic training can be provided for assistant pastors in Korean churches. To begin, a shortterm intensive program is laid out for new assistant pastors so that they may understand the
vision and direction of the church in addition to the rules, policies, and manners in ministries.
For those who are already serving as assistant pastors, training in spirituality, personal
relationships, Bible study, preaching, leadership, church, missions and evangelism, counseling,
and personal development is introduced. The relationship with the senior pastor as the mentor is
also emphasized. They become lifelong partners in ministry.
This way, assistant pastors build their self-esteem and confidence in who they are in the
church. This thesis finds such training significant in building healthy churches and hopes to
contribute to the lives of assistant pastors as much as possible.
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제 1 장
서론

1. 연구 목적과 문제 제기

미래학자 최윤식은 현재 한국교회 상황에 대해 이렇게 말한다. “한국교회, 잔치는 끝났다!
한국교회는 성장이 잠시 주춤한 것이 아니라 이미 쇠퇴기에 접어들었다. 뼈를 깎는 노력으로
갱신하지 않고 그냥 이대로 가면 2050-2060년 경에는 400만, 아니 300만명대로 교인 수가 줄어들
수도 있다. 주일학교는 30-40만명대로 줄어들 수 있다.”1)
자타가 공인하듯이 한국교회는 현재 성장의 길에서 쇠퇴의 길로 들어선지 오래이다. 실제로
한국교회가 쇠퇴기에 접어들었다는 것을 각 교단별 교세현황을 보면서 확인할 수 있다. 장신대
기독교 교육학과 박상진은 이에 대해 이렇게 말한다. “교단마다 감소추세로 전환된 연도와 감소의
정도의 차이는 있지만 감소하고 있는 현실을 부인할 수 없다. 이러한 한국교회 교인수의 감소 현상은
1884년 알렌(Horace N. Allen) 의해 한국에 복음이 전파된 이후 처음 있는 현상으로서 지난 130년
동안 지속해서 성장해오다가 최근에 감소추세로 접어든 것이다.”2)
이것은 이미 한국기독교가 내 놓은 통계에서도 증명되지만, 무엇보다 목회 현장에 있는
사람이라면 누구나 체감하는 일이다. 이런 위기 상황 가운데 많은 해결책이 존재하지만 그 중에
하나가 교회의 인적 자원에 대한 적극적인 활용이다. 교회의 인적 자원은 바로 목회자, 부교역자,
그리고 평신도이다. 서승룡은 이에 대해 이렇게 말한다:

“사실 지금까지 목회자와 평신도의 인적 자원의 활용에 대해서는 많은 연구가
이루어졌다. 담임 목회자의 리더십 개발 연구라든지 ‘평신도를 깨운다’는 목적아래 평신도
개발 및 훈련도 활발하게 이루어졌다. 그러나 이상하게도 부교역자의 인적 자원의 활용은
마치 금기의 영역을 다루는 듯이 쉬쉬하는 분위기였고 이 부분에 대한 논의나 대안도
미미하다고 말할 수 밖에 없다. 누군가 말하듯이 평신도는 열심히 깨어나는데 부교역자는

1)

최윤식, 「2020 2040 한국교회 미래지도」, 39.

2)

박상진, “교회학교의 위기를 진단한다.” <교육목회>, 46호 (2015): 90.
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아직도 잠을 자고 있는 상태이다.”

그 동안 한국교회 안에 존재했던 부교역자들은 필요한 존재임을 인정하면서도 현실에서는 그
정체성 마저 혼란에 빠질 때가 많았다. 교회 안에서 부교역자의 위치가 담임목사의 단순한
조력자인지 혹은 교회의 임시 직원인지 아니면 새로운 임지나 교회로 부임하기 위한 수련목인지
자신의 정체성에 대해 정확하게 정의 내리기 어려웠다. 부교역자의 사역 현황과 관련해 2017년 초
기윤실과 목회 사회학 연구소에서 온라인 설문조사를 했다. 이 조사 결과를 분석하면서 조성돈은
그의 글3)에서 ‘이러지도 저러지도 못하는 상황’이라고 표현한다. 특히 눈이 오는 날 양복을 입은
부교역자들이 머리에 털모자를 쓰고 구두를 신고 바지 자락은 양말에 넣고는 눈을 쓸고 있는
모습이었다. 거기에 장갑과 털모자, 그리고 양말에 접혀 들어간 바지 자락은 육체 노동에 어울리는
복장이다. 이 어색한 복장이 이들을 상징하고 있다는 생각이 든 까닭은 이들의 위상 때문이다.
이들은 교회에서 영적인 사역을 감당하는 소위 성직자 직에 속한다. 이들은 예배와 기도회를
인도한다. 때로 설교를 하고 교인들을 심방하며 위로하고 격려한다. 그런데 실제 교회에서 보면
이들은 교회의 모든 허드렛일에 동원된다. 교인들이 하기 싫어하는 일은 이들의 차지가 된다. 스스로
‘종, 머슴, 노예’라고 표현하는 이들은 교회에서 궃은 일을 도맡아 한다. 그러므로 교회 안에서
부교역자의 정체성과 바른 위치 그리고 부교역자의 역할과 영향을 성경적으로 살피고자 한다. 이것은
본 연구자가 지금까지 부교역자로 있으면서 끊임없이 고민해 온 질문이다. 본 연구자는 신학생
시절부터 지금까지 약 23년동안 계속적인 부교역자로 생활해 왔다.4) 그 결과 담임목사의 역할과
위치가 중요하듯 부교역자의 역할과 위치 또한 중요하며, 부교역자가 교회 성장에 매우 중요한
영향을 끼친다는 사실을 절실히 느끼게 되었다.
흔히 목회사역을 종합 예술이라고 말한다. 담임목사를 가리켜 오케스트라의 지휘자라고 한다면,

3)

4)

조성돈, “한국교회의 부교역자 현실을 돌아보며,” 「목회와 신학」, (2015년 12월) 70.

부산 좋은 교회 교육전도사 4년, 대구 말씀의 집교회 4년, 부산 장대교회 4년, 울산대영교회 11년을 역임 (현재 2017년 기
준)
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부교역자는 실제로 그 악기를 연주하는 연주가라고 할 수 있다.5) 황성철은 부교역자의 역할의
중요성에 대해 설명하며, 아울러 다음과 같이 말한다.6) “그 어느 목사도 자기 혼자서 사도와
선지자와 전도자와 목사와 교사의 역할을 뭉뚱그려서 한꺼번에 해낼 수는 없는 노릇이다. 각양의
사람들이 각양의 전문분야를 갖고 있는 것이다. 마치 아내가 아내로서 전문가이며, 남편이
남편으로서 전문가인 것처럼 말이다”7)
김형태는 교역자의 협력과 협업에 대해 다음과 같이 말한다. “구약성경 속에서 선박을 제조하는
데도, 도시나 왕국을 건설하는 데에도, 그리고 하나님의 성전을 짓는 데에도 한 사람 이상이 협동
사역을 펼쳤다. 따라서 담임목사의 역할이 크듯이 부교역자의 역할 또한 지대하다고 본다. 왜냐하면
부교역자도 엄연한 교역자요, 목사요, 성직자요, 일꾼이요, 사명자이기 때문이다”8)
그러나 실제로 교회 안에서의 부교역자의 역할은 별로 중요시되지 않고 있는 실정이다. 왜냐하면
대부분의 교회의 부교역자들은 매해 말마다 당회와 노회에 시무연장 청원을 허락 받아 근무하는
존재로서 1년 고용직에 불과하기 때문이다.
실제로 본 연구자가 속한 대한예수교 장로회 헌법 제4장 4조 3항에서 부목사에 대해 “부목사는
위임목사를 보좌하는 임시목사니 당회의 결의로 청빙하되 계속 시무하게 하려면 매년 당회장이
노회에 청원하여 승낙을 받는다”라고 규정하고 있다.

9)

대한 예수교 장로회 대신교단의 헌법을 보면

“부목사는 위임목사를 보좌하는 임시 목사로서 임기는 1년이며 위임 목사의 청원에 의해 연임할 수
있다”고 명시되어 있다.10)
그런가 하면 하지(Hodge)는 부목사의 사역을 축소시켜 다음과 같이 규정하고 있다. “부목사는
위임목사를 보조하도록, 위임목사나 혹은 교회의 청빙으로 노회의 허락을 얻은 목사이니 그 목사비를

5)

서승룡, 「부교역자 헬퍼십」(경기도: 한국학술정보㈜, 2008), 23.

6)

황성철, 「주님, 어떻게 목회할까요?」(새물결플러스 2014), 71-9.

7)

황성철, 「주님, 어떻게 목회할까요?」, 81.

8)

김형태, 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」(서울: 쿰란출판사, 2010), 25.

9)

「대한예수교장로회 합동교단 헌법」(총회 교육부, 2014), 149.

10)

「대한예수교장로회 대신 헌법」(대신교육부, 2011), 145.
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교회가 드리거나 혹은 담임목사가 담당하며, 당회에 참여할 권한과 치리권이 없으며 오직 담임목사의
지시대로만 임한다.”11)
부(副)란 버금가는 자리 또는 그 다음 자리를 의미한다. 부목사라 할 때 명칭상으로는
담임목사에 버금가는 목사 또는 그 다음자리의 목사이다. 그러나 직책상으로는 부목사지 계급상
지휘의 높고 낮음을 구분하는 그런 성격의 부목사는 아니다. 하나님이 부르신 종이기에 담임목사의
앞에서도 당당하게 소신껏 일해야 한다. 그러나 현실은 그렇지 못하다. 이런 여러 헌법 규정들과
현실은 부목사로 하여금 스스로의 정체성을 비하해 담임목사가 되지 못한 준비생으로 생각하여
창의적이고 자발적인 헌신을 기대할 수 없다. 결과적으로 부목사의 위치를 과소평가하게 만들고,
주인의식을 가지고 사역하지 못하게 만들며 잠시 머물렀다가 가는 곳으로 지교회를 생각하는 경향이
많다.12)
교회가 건강하게 성장하지 못하는 많은 이유가 있겠지만 특히 교회의 책임과 부교역자의 책임이
있다. 전자는 부교역자에 대한 잘못된 인식과 지도로 인한 사기 저하 등의 측면이고, 후자는
부교역자들 스스로의 정체성 희박과 역할을 제대로 알지 못하는 미숙에서 나오는 직무 태만 등이다.
하지만 현실은 정규 신학교에서 조차도 부교역자에 대한 훈련 프로그램은 불규칙적으로
진행되는 세미나 외에서는 그 어디에서도 정규 커리큘럼을 찾을 수 없었다. 목회와 신학의 기자인
박종호는 구조적으로 부교역자들의 목회자상에 대한 꿈을 훼손시키는 데 일익을 담당한 곳이
신학교라고 말한다13). 주먹구구식의 학생 수급계획으로 과대 양산된 신학생들 개개인의 소명은
희석화되기 쉽고 올바른 목회적 인격형성이 되기 어렵다. 또한 ‘훈련’차원에서는 더욱 더 멀어져
단지 목사가 되는 허가증 발급기관으로 전락해버리는 것은 아닌가 하는 염려를 심화시키게 한다.
시대적인 하나님의 사명자를 양산하려는 거룩한 비전에 걸맞지 않게, 성령의 이끌림보다는 오히려
제도 자체에 끌려가는 꼴이 될 수 있다. 한국교회의 현실상 지금의 부교역자가 세월이 흐르면 담임

11)

찰스 핫지, 「찰스 핫지 조직신학1」(크리스찬다이제스트 2002), 618.

12)

서승룡, 「부교역자 헬퍼십」(경기도: 한국학술정보㈜, 2008), 211.

13)

박종호, “부교역자의 현실과 목회자상,” 「목회와 신학」, (2009년 6월) 81
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목회자가 되는게 당연한 현실일 수 밖에 없으므로, 부교역자 시절의 생각과 삶의 자세는 21세기의
한국교회에 고스란히 영향을 미칠 수 밖에 없다. 이런 의미에서, 개 교회는 차세대 목회자를 기르는
텃밭이 되어야 한다. 그리고 이를 위해 개 교회는 생각할 겨를도 없이 달려야만 하는 교회의 여러
프로그램과 행사 일정도 중요하지만, 목회자적 소명과 영성의 확인 및 훈련, 사역자간의 화합과
일치, 목회적 마인드 공유 등이 구체적으로 훈련 되어지는 새로운 훈련의 장이 되어야 할 것이다.
누구나 인정하듯이 21세기는 팀 목회의 시대이다. 팀이 아니고는 성도들의 다양한 요구를
담임목사 한 사람의 역량으로는 감당할 수 없는 시대이다. 이런 시대에 그 동안 수수방관해 왔던
부교역자의 정체성을 바르게 적립하며 그들을 지역교회 안에서 훈련하여 건강한 팀 사역을 하도록
세워갈 방법에 대한 논의가 활발히 이루어져야 한다. 부교역자의 올바른 역활이 담임 목회자로
하여금 건강한 목회를 할 수 있게 하는 힘이 되기도 하며 더 나아가서 교회 성장과 올바른 목회를
위해 너무나 중요한 위치를 차지하고 있기 때문이다.
이성희는 시대적 요청으로서의 부교역자와의 사역을 팀목회로 이해하고 다음과 같은 세 가지
존재 이유를 고찰한다.14) 첫째, 정보화사회이다. 정보화 사회에서는 정보가 사회의 중심가치이다.
21세기를 단적으로 표현한다면 정보사회라는 것이다. 목회에 있어서 팀이 정보사회에 걸맞은 목회
패러다임이라고 보는 이유가 바로 여기에 있다. 정보 사회는 독점하는 산업사회와 달리
공유사회이다. 팀은 목회를 공유한다. 그리고 목회를 분배한다. 둘째로 세계화이다. 현대는 세계가
하나인 사회이다. 세계화 시대란 하나의 인류 공동체가 되었다는 개념이다. 세계화와 지방화가
동시에 발생하는 융합의 시대를 맞이하여 목회도 하나의 영역이 아니라 융합적 목회가 개발될 수
밖에 없다. 목회의 융합이란 각자의 전문성을 하나의 목회의 도구로 사용하는 새로운 목회의
대안이다. 한 사람의 목회 전문성이 다른 사람의 전문성과 융합하여 제 3의 목회 전문성을
만들어가는 것이 목회에서의 팀이다. 셋째로 전문성이다. 목회의 전문화를 위해 전문성의 내용과
범위가 특정되어야 한다. 목회의 전문성을 어디까지 정할 것이냐는 공감이 먼저 이루어져야 한다.
목회자의 목회 철학과 교회의 특수성에 따라서 전문성의 범위도 차이가 있을 것이다. 또한 전문화의

14)

이성희, 「부목사론」, (2015년 8월 5일) 25.
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목적이 분명해야 한다. 전문성 시대에 전문화가 필수적인 요건이지만 내용과 범위를 정하는 목적이
분명해야 전문화는 성공할 수 있다. 마지막으로 전문화는 전문인이 만드는 것이다. 목회의 전문화를
주장하지만 실제로 전문인이 아닌 인맥 중심의 구성은 시간이 갈수록 가치를 상실하게 하고
팀워크를 무너뜨리게 한다. 마지막으로 전문가에 대한 평가 방법이다. 목회의 전문화를 추구할 때
평가방법이 합리적이 아니며 정당하지 못할 때 지속적인 힘을 유지할 수 없다. 평가 방법 자체가
전문적이어야 한다. 글로벌 시대에 정보화되고 도시화된 21세기에 출현한 교회에서 부교역자의
필요성을 서승룡은 다음과 같이 말한다:

“한 사람이 대형교회 안에서 모든 성도들을 효과적으로 훈련시킬 수 없다는 것은
확실하다. 젊은이들, 어린이들, 성인들, 여성들, 독신자들, 가족들과 같이 특정한 집단에
초점을 맞추는 부 교역자직과 복음 전도, 예배, 교육과 같은 전문적인 목회 분야에 초점을
맞추고 있는 부 교역자직이 필요하다. 또한 신자들이 믿음 안에서 성장하도록 도우며,
그들이 그리스도의 지체 안에서 영적 지도자로서의 위치를 감당하도록 돕는 것에 초점을
맞추어 사역할 부교역자를 교회는 필요로 한다. 부교역자는 담임목회자의 목회에서
그리스도의 몸을 이루기 위해 해야 할 일이 참으로 많다. 부교역자는 그리스도의 지체
안에서 소외될지도 모르는 이들에게 다가감으로써 목회의 성장을 이룰 수 있다. 제자들을
삼으라는 명령은 부교역자들의 필요성을 의미한다.”15)

이제 시대는 목회 수련생으로서의 부교역자상이 아니라 교회를 세우는 팀목회를 요구하고 있다.
20년 넘게 부교역자 생활을 하는 이들도 늘어나는 상황이고, 50대의 부교역자도 자주 보게 되는
것이 현실이다. 그렇다면 이제 부교역자의 재정의가 필요한 때이다. 그리고 이것은 갑과 을의
위치에서 부교역자를 바라보는 담임목사의 인식 전환, 그리고 무엇보다 완생이 아닌 미생으로
대우되는 현실을 바꾸어 전문목회자로의 역할 전환도 생각해보아야 한다.

이에 그 동안 한국교회가

방관하고 있었던 부교역자에 대한 인적 자원의 적극적인 활용이 팀 목회를 가능하게 하고 앞으로
한국교회 부흥의 새로운 단초가 될 것이다.

15)

서승룡, 「부교역자 헬퍼십」, 51.
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2. 범위와 한계

울산대영교회는 지난 15년동안 부교역자들이 평생 동역자라는 목회철학 가운데 부교역자들을
훈련시키고 교육시켜왔다. 본 연구자도 대영교회에서 사역을 하면서 지난 12년동안 이 훈련
프로그램을 통해 훈련 받아 왔다. 이에 본 연구의 범위는 서적, 논문, 각종 정기 간행물 및
설문조사를 통해 울산대영교회 부교역자 훈련 프로그램을 평가 분석하여 부교역자들을 위한 하나의
프로그램을 제안하는 것이며 모든 한국교회가 아닌 울산대영교회에서 실행된 부교역자 훈련
프로그램을 평가 보안하는 것이 본 논문의 한계이다.

3. 이론적 근거

1) 성경적 근거
본 연구는 부교역자가 목회사역의 동반자로서 개교회에서 사역을 하는 동안, 준비되고 훈련되어
교회 성장과 부흥의 귀한 동역자로 세워짐을 목표로 하고 있다.

이에 본 연구자는 먼저 목회의

근거를 구약에서는 소위 목자의 장으로 알려진 에스겔 34장 1절부터 34절까지를 살펴보면서 개인을
돌보는 목회의 본질에 대해 살펴볼 것이고, 예레미야 6장 13절부터 14절을 통해 목회의 본질이 “내
백성을 고치는 일”임을 확인할 것이다. 또한 신약에서는 예수님의 목회는 모든 목회의 온전한
모델로서 마태복음 9장 35절, “예수께서 모든 성과 촌에 두루 다니사 저희 회당에서 가르치시며
천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라”(마 9:35)는 말씀을 통해 예수님이
직접 목양의 본을 보이셨고, 마태복음 28장 19절의 말씀, “그러므로 너희는 모든 족속으로 제자를
삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고”라는 말씀을 통해 우리를 오늘 이 시대의
목회자로 파송하셨음을 확인할 것이다. 또한 사도행전 20장 17절에서 35절의 말씀을 통해 예수님을
따라 사역했던 바울의 목회 사역의 본질은 결국 사도행전 20장 18절과 19절의 말씀, “곧 모든
겸손과 눈물이며 유대인의 간계를 인하여 당하고 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은
무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼림이 없이 너희에게 전하여 가르치고… 믿음을 증거한
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것”임을 확인해보고, 또한 베드로의 목회 사역은 베드로전서 5장 2절의 말씀을 통해서 모든 목양의
본이 되신 예수님을 좇아 부득이 함이 아닌 자원함으로, 탐욕이 아닌 즐거운 마음으로, 교만한
자세가 아닌 본이 되는 자세로 양무리의 목회적 책임과 교회 안에 들어온 이단들을 철저히 대처하는
것임을 확인할 것이다.

그리고 이런 목회 사역을 위해 동반자로 또한 동역자로서 훈련되고

준비되어야할 부교역자를 살펴보고, 부교역자의 어원적 개념인 ‘쉬네르고스’라는 단어를 골로새서
4장 11절과 마가복음 16장 20절 그리고 요한삼서 1장 8절의 말씀을 통해 살펴보며, 성경신학적
이해를 위해 고린도전서 3장 5절과 6절에 나오는 두 단어 ‘사역자’와 ‘동역자’에서 목회
동반자로서의 부교역자의 성경신학적 근거를 살펴보고자 한다. 사역자들의 동역의 관계는 심는 자와
물주는 자의 비유로 살펴볼 수 있는데, 바울이 심었고, 아볼로가 물을 주는 것은 동일한 일이
아니지만 서로 분리할 수 없는 협력관계를 이루는 일이며 결국 목회에 있어서 동역이 얼마나 중요한
일임을 확인할 것이다. 또한 바울의 동역자들이었던 디모데와 디도를 향한 바울의 권면인 디모데후서
2장 15절과 디도서 1장 7절에서 9절을 통해 교회의 현장에서 훈련을 통해 동역자로 세우는 과정의
필요를 살필 것이다.

또 한국교회의 부교역자직의 시대적 변천을 한국 초대교회사를 통해 조사 및

전도인, 동사목사, 강도사, 부목사의 용어변화로 살펴보면서 역사적 전례들을 자세히 살피며, 이것을
통해서 부교역자는 하나님의 부르심을 받았으며, 교회의 청빙을 받고 담임목사의 동역자가 되는
소명자임을 확인할 것이다. 그리고 부교역자는 목회의 동역자로서 교회를 섬기기 위해서 신학교에서
미처 배우지 못한 연장된 교육을 어떻게 지역교회 안에서 담임목사의 지도하에 배워야 하며,
담임목사를 조력하여 어떻게 훈련받아 지역교회를 세워나갈 수 있을지를 살펴볼 것이다.

2) 신학적 근거
신학적인 기초는 삼위일체론과 교회론이다. 삼위일체론은 성부, 성자, 성령 하나님이 본질상
동등하며 삼위로 존재하는 것을 의미한다. 이 교리를 권문상은 이렇게 표현한다. “하나님은 본질상
공동체로서 자신의 전재를 구조화하셨다는 사실에서 우리는 그 분을 이해할 필요가 있다. 하나님은
한 분으로만 존재한 것이 아니고 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 각기 동등한 개별적인 지위와
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권한, 능력, 영광을 지니되 사랑 안에서 상호 인정, 협력, 상부상조라는 공동체의 삶으로 계신다.16)
하나님은 삼위일체로 존재한다. 즉 따로 존재하는 것이 아니라 공동체로서의 삶으로 계신다.
공동체로 존재하시는 하나님은 우리도 공동체로 존재하기를 요구한다. 교회도 마찬가지이다. 교회의
신학적 기초는 바로 이 삼위일체에 기인한다. 그리고 교회에서 이루어지는 모든 사역들도 결국 이
삼위일체의 신학 안에서 바로서 이해될 수 있다.17)

또한 교회론이다. 특히 교회는 하나님과

교인들과 온 세상을 섬겨야 한다. 교회가 교인들을 섬기는 일은 교회가 “각 사람을 그리스도 안에서
완전한 자로”(골 1:28) 세울 수 있도록 교인들을 양육하고 세우는 일을 통해서 이루어진다.18) 그리고
이 일을 위해 하나님은 재능과 은사가 있는 지도자들을 주셔서 “성도를 온전케 하며 봉사의 일을
하게 하며 그리스도의 몸”을 세워 “우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어
온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한데까지”이르게 하시려는 것이다. 이는
고린도전서 3장 9절의 “우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이라”는
말씀을 따라 결국 모든 목회자들은 하나님의 동역자들(고전 3:9)이며, 동시에 목회의 동역자들이며
그래서 하나님의 동역자인 목회자들은 교회를 세우는 공동의 목표를 위해 함께 일하는 하나님의
동역자로서 또한 교회의 동역자로서 함께 세워져가야함을 설명할 것이다. 이것은 목회자의 직분 및
동역에 대해 교회성장 속에서 중요한 부분을 차지하는 부교역자의 역할과 훈련 방법을 구체적으로
밝혀 현재 한국교회가 지니고 있는 질적 성장에 대한 해결책을 제시하고자 한다.

4. 연구 방법에 대한 진술

본 연구를 위한 연구자는 울산 대영교회에서 사역했던 부교역자들을 대상으로 한 설문 조사를
실시하여 분석하고자 한다. 설문의 대상은 실제 대영교회에서 사역을 했던 사역자들이 대상이다.

16)

권문상, “21세기 목회를 위한 조직신학적 제언,” 「개혁신학 논문집」, 13권 (2002), 99.

17)

Scot Mcknight, 「베드로전서」, 「NIV적용주석」, 문종윤, 권대영 역 (서울: 도서출판 솔로몬, 2015), 125.

18)

김현진, 「공동체 신학」 (서울: 예영커뮤니케이션, 1998), 59.
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지난 15년동안 울산대영교회에서 실시했던 부교역자 훈련 각 과정에 대한 부교역자들의 생각과
만족도 그리고 양육 효과 등을 설문, 분석할 것이며, 또한 부교역자들이 생각하는 가장 유익했던
프로그램들을 선별할 것이다. 또한 설문을 통해 나온 자료들은 Statistical Package for the Social

Sciences(SPSS) Version 12 분석프로그램을 통해 도표와 그래프로 다양한 측면에서 분석하게 될
것이고, 이 설문을 중심으로 개 교회에서 부교역자들을 훈련시킬 수 있는 방안을 논하게 될 것이다.
1장은 서론으로 연구의 목적과 연구 방법을 다루며 2장에서는 목회의 구약적 근거와 신약적
근거와 그리고 부교역자에 대한 정의를 성경적 근거와 교회사를 통해 나타난 역사적 사실을 통해
연구할 것이다. 3장에서는 부교역자 훈련을 현재 진행하고 있는 교회들의 실제 사례들을 다루게 될
것이다. 분당우리교회, 열린교회, 수원중앙교회와 본 연구자가 사역하고 있는 울산 대영교회의
훈련프로그램을 이제 막 시작하거나 시작하지 않는 교회들도 설문 비교 분석을 위해 소개할 것이다.
4장에서는 부교역자 훈련 프로그램에 대한 울산 대영교회 부교역자들의 설문 조사에 대한 분석이
이루어질 것이다. 그리고 5장에서는 4장을 근거로 개 교회에서 사용 가능한 새로운 대안으로서의
부교역자 훈련 프로그램에 대한 모델을 제시할 것이다.

5. 문헌적 비평

본 연구는 사례와 설문 중심의 연구이다. 이러한 특성상 문헌적인 비평은 부교역자의 이해와
부교역자의 성경적 원리에 대해 도움을 주었던 도서들 특히 부교역자의 개념에 대한 책을 중심으로
한다. 사실 그 동안 한국교회는 부교역자에 대한 연구가 전무했다고 해도 과언이 아니다. 그런데
이런 사막과 같은 환경 속에서 마치 오아시스처럼 부교역자에 대한 중요성과 그들에 대한 정체성 및
활용에 대한 논의를 앞서 연구한 선각자들이 있었는데 논문을 준비하는데 많은 도움을 주었던
자료들이다.
먼저 김형태가 쓴 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」이라는 책이다.19) 이 책은

19)

김형태, 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」(서울: 쿰란출판사, 2010), 1-16.
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부교역자란 어떤 존재인지 성경적 동역의 원리와 실제를 정립하여 제시한 참고서와 같은 책이기도
하다. 특히 바람직한 부교역자의 청사진으로 ‘쉬네르고스 모델’을 제시하여 담임목사를 도와
현실적인 목회를 가능하게 만드는 성경적 근거를 명확히 정의하고 있다. 또한 “목회사역의
동반자로서 부교역자의 지위와 역할”에 관한 설문지와 그 결과를 담고 있어서 한국교회 부교역자의
실태를 보여준 책이라 평가할 수 있다.
두 번째 책은 서승룡이 쓴「부교역자 헬퍼십」이란 책이다.20) 이 책은 저자가 한신대학
신학전문대학원에서 박사논문을 썼던 것을 정리해서 만든 책이다. 저자가 책의 서문에서도 밝히듯이
부교역자를 위한 매뉴얼과 같은 책이라고 평가할 수 있다. 하지만 이 책의 단점은 너무 부교역자의
역할을 담임목사와의 관계 안에서만 보는 경향이 짙고 무엇보다 헬퍼십의 측면에서만 부교역자의
리더십을 제한시킨 부분이라고 하겠다.
세 번째 책은 고훈이 쓴 「교회 성장을 위한 팀목회」라는 책이다.21) 이 책은 사실 저자인 고훈
목사의 미국 풀러 신학교의 목회학 박사 학위 논문이다. 그럼에도 이 책은 약 17년 동안
안산제일교회의 팀목회를 바탕으로 실제 목회 현장에서 실증과 검증을 다 함께 갖춘 책이라고
평가할 수 있겠다. 특히 안산제일교회의 부목사 위임제도는 한국교회의 정서를 생각해 볼 때
파격적인 대안이며 그 일을 안산제일교회에서 오랜 시간 동안 검증했다는 것에 특별한 의의가 있다.
또한 당시 한국교회의 대표적인 교회들인 명성교회, 사랑의 교회, 온누리교회, 금란교회,
여의도순복음교회, 영락교회등의 성장 요인을 파악하고 팀목회 현황들을 면밀히 분석했다는 점에서
좋은 평가를 내릴 수 있지만 그러나 이 책은 너무 오래된 책이고 이미 부목사 위임제도를
안산제일교회에서조차 시행하고 있지 않으며, 이제는 그 검증이 끝났다는 측면에서 이 책의 한계가
보인다고 평가할 수 있다.
네 번째 책은 정동진이 쓴 「부교역자들이 계발해야 할 리더십 연구」이다.22) 이 책은

20)

서승룡, 「부교역자 헬퍼십」 (경기도: 한국학술정보㈜, 2008), 7-9.

21)

고훈, 「교회 성장을 위한 팀 목회」 (서울: 베드로서원, 1996), 11-28.

22)

정동진, 「부교역자들이 계발해야 할 리더십 연구」 (서울: 베드로서원, 2011), 9.
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부교역자의 리더십 개발에 대해 세밀히 다루며 특히 부교역자가 훈련되어야 할 영역들을 체계적으로
다룬 면에서 독특성이 엿보인다. 하지만 리더십 부분에 있어서 부교역자들의 모습이 범위적 한계를
미리부터 단정하고 있다는 점이 아쉽다.
또 총신신학대학원에서 목회 신학과 교회정치 행정을 가르치다 정년 퇴임한 후 현재 미국
노스케롤라이나 그린즈버러 주님의 교회를 서기는 황성철이 쓴 「주님, 어떻게 목회할까요?」라는
책은 건강한 교회를 세우기 위한 성경적 목회 지침을 제공한다.23) 6장에 나오는 교육 부분과 7장에
나오는 인사행정에서 담임목사와 함께 훈련된 부교역자를 세울 수 있는지 어떻게 교육시키며 어떻게
인사행정에 관여시킬지에 대하여 제공한다.
또 오래된 책이지만 「성공적인 부교역자」라는 책이 있다.24) 이 책은 부교역자로서 풍부한
경험을 가지고 있고 신학교에서 교수직을 수행하고 있는 로버트 래드클리프가 부교역자직을 오래
수행할 수 있는 근본적인 원칙들을 탐구하고 있는 책이다. 특히 각 장의 끝에 수록되어진 토의
과제는 개인적으로 스스로를 돌아보며 효과적인 부교역자의 역할을 감당할 수 있도록 돕는 중요한
지침도 제공하고 또 부교역자 선택을 위한 지침이나 부교역자가 변화를 고려할 때 해야 할
점검사항은 교회나 부교역자 모두에게 실제적인 영역에서 많은 유익을 준 책이다. 하지만 환경이나
여건이 미국 교회를 중심으로 기록되어져 있어서 우리나라 교회 상황과는 거리가 있는 한계를
가진다.
또한 근래 지구촌교회 2대 담임목사인 진재혁이 쓴 「부교역자 리더십」이라는 책은 부교역자를
위한 현실적 조언을 제공해주고 있다.25) 특히 자기 관리와 부교역자의 리더십 그리고 생애 주기로
풀어본 부교역자의 시기등 아주 실제적인 부분을 다루고 있으며 무엇보다 현실적으로 부교역자로
사역을 하면서 갖게 되는 크고 작은 고충에 대해 다루고 있다. 개인적으로 필자에게 많은 유익이 된
책이며 또한 읽으면서 실제적인 도전과 도움을 많이 받은 책이기도 하다.

23)

황성철, 「주님 어떻게 목회할까요?」(새물결플러스, 2014.9.22), 146-8.

24)

로버트 J.래드클리프, 「성공적인 부교역자」(대한기독교서회, 2012), 46-52.

25)

진재혁 「부교역자 리더십, 부교역자를 위한 현실적 조언」(두란노, 2017), 13.
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그 외에도 현재 목회사역을 활발히 하고 있는 김남준의 「부교역자 리바이벌 」은 부교역자를
최고의 목회 훈련 과정으로 보고, 사역의 초석을 다지는 기간으로 평가하며 어떻게 훈련 받을지를
고민하게 하는 중요한 기초를 이룬 책이라고 말할 수 있다.26) 또한 여성 목회자가 쓴
김민정의「교회를 세우는 부교역자 리더십」은 5가지 사역의 초점 즉 사역의 빈틈을 발견하는 사람,
담임 목회자의 눈으로 보는 사람, 영혼을 볼 수 있는 상담자, 언제 어디서나 쓸모 있는 사람, 나만의
전문성을 가진 사람으로서 실제 사역 현장에서 유능하고 탁월한 기능적인 면에서 부교역자의
구체적인 모습을 담은 책이라고 할 수 있다.27)
또 강준민의 「무대 뒤에 선 영웅들」은 성경 속에서 주연배우의 역할을 한 사람들과
조연배우의 역할을 한 사람들을 구분하여 조연배우의 역할을 한 사람들이 누구인지를 구체적으로
기술했고 어떻게 그들이 하나님 앞에 아름답게 쓰임 받게 되었는지 구체적인 활동사례를 들어
설명하고 있다.28) 이 책이 가져다 준 중요한 유익은 성경에 주인공의 역할로 쓰임 받은 사람뿐
아니라 위대한 조연으로 영광스럽게 쓰임 받은 사람들이 많았음을 확인시켜주었고 그리고 그들이
얼마나 구속사적 섭리 가운데 귀중한 가치를 가진 사람인지를 다시금 확인할 수 있었던 귀중한
자료가 되었다.
이 외에도 월간 ‘목회와 신학’에서 부교역자들을 연구하며 기고했던 특집 기사들을 많이
참조하였다. 2015년 12월 실천신학대학원대학교에서 목회 사회학 교수로 섬기는 조성돈의
「한국교회 부교역자의 현실」이라는 글을 통해 현재 한국교회 부교역자의 현주소를 잘 살필 수
있었고,29) 2013년 2월에 김민정 목사가 기고한 「유능한 부교역자를 기대하며」라는 글에서
부교역자의 정체성과 현실적 과제에 대해 깊이 생각할 수 있게 되었다.30) 또 2016년 12월에
총신대학교 기독교 윤리학 교수인 이상원 교수가 기고한 「어떻게 좋은 부교역자와 동역할 수

26)

김남준, 「부교역자 리바이벌」(서울: 생명의 말씀사, 2014), 17.

27)

김민정, 「교회를 세우는 부교역자 리더십」 (서울: 생명의 말씀사, 2012), 13.

28)

강준민, 「무대뒤에 선 영웅들」 (두란노, 2005), 29.

29)

조성돈, 「한국교회 부교역자의 현실」 (목회와 신학, 2018. 12월), 67.

30)

김민정, 「유능한 부교역자를 기대하며」 (목회와 신학, 2013. 2월), 28.
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있을까요?」라는 글에서 좋은 부교역자를 세우기 위해 중요한 과제들에 대해 좋은 인사이트를 얻을
수 있었다.31)
또한 월간 ‘교회 성장’에서 부교역자들을 연구하며 기고했던 특집 기사들을 많이 참조했다.
2015년 12월에 사랑의 교회 담임목사인 오정현이 기고한 「팀 사역을 고려한 부교역자
선발」이라는 글에서 근래 한국교회에서 필요로 하는 부교역자가 어떤 사람인지를 알 수 있었고,32)
2011년 2월에 기고한 김진영의 「담임목사와 부교역자, 과연 어떤 관계여야할까?」라는 기사를 통해
바람직한 목회 동역자로서 부교역자의 위치와 실상을 알 수 있었다.33)
2013년 1월에 기고한 순복음인천교회 교무국장인 정지성이 기고한 「순복음인천교회의
부교역자 채용 인사 시스템」이라는 글에서 각 교회들의 부교역자 등용 기준 및 훈련 내용을 잠시
참고해볼 수 있었다.34) 또 크리스챤 투데이 잡지를 통해서 이미경이 2008년 8월에 쓴 「부교역자는
보조자 아닌 동역자라는 의식 시급」이라는 기사를 통해서 한국교회 뿐 아니라 이민교회 안에도
이미 당연한 의식으로 간주되던 권위주의적 문화 속의 부교역자의 위상회복과 대안에 대해 살펴볼
수 있었다.35)
부교역자의 역할에 대한 선 이해로 성경적 기초에 대한 자료는 「Word Biblical Commentary」와
「옥스퍼드원어 성경대전」, 성서침례대학원대학교 설교학 교수인 장두만의 「빌립보서 강해」,36)
합동신학교 교수인 조병수의 「바울의 동역자와 대적자」,37) 총신대 이한수의 바울신학연구38)와

31)

이상원, 「어떻게 좋은 부교역자와 동역할 수 있을까요?」 (목회와 신학, 2018. 12월), 92.

32)

오정현, 「팀사역을 고려한 부교역자 선발」 (교회성장, 2018. 12월), 53-4.

33)

김진영, 「담임목사와 부교역자, 과연 어떤 관계여야할까?」 (교회성장, 2011. 2월), 36.

34)

정지성, 「순복음인천교회의 부교역자 채용인사시스템」 (교회성장, 2013. 1월), 12-3.

35)

이미경, 「부교역자는 보조자 아닌 동역자라는 의식 시급」 (크리스챤 투데이, 2008. 8월), 23.

36)

장두만, 「빌립보서 강해」(요단출판사, 2001. 6), 42-8.

37)

조병수, 「바울의 동역자와 대적자」(하나출판사,1997.11), 11-29.

38)

이한수, 「바울신학연구」(총신대학교 출판부, 2001. 9), 118-150.
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서신서 강해, 특히 신학적인 자료를 위해 토마스 오덴39)과 황성철의 목회 신학 문헌40)을 통하여
부교역자의 역할을 조명할 것이다.
본 연구자는 참고자료에 언급된 나머지 책들을 역시 활용할 뿐만 아니라, 좀 더 다양한 정기
간행물, 각종 통계자료, 논문 등을 사용할 것이다. 특히 2016년에 발행된 「기독교 교육 생태계」는
다양한 통계 자료를 제공해주어서 현장과 실태 파악에 있어서 많은 도움을 주었으나, 방향성에 있어
본 연구자와 다른 점이 아쉬었다.41)
이 논문에 이론적 토대가 되었던 성경구절은 다음과 같다.

1) 고린도전서 3:7, 고린도후서 3:6
칼빈은 고린도전서 3장 7절을 주해하면서 하나님께서 교회에 사역자들을 주시는 이유를
무엇보다 영혼들의 중생을 위하여, 그들을 영생으로 인도하고 죄를 용서받게 하며 사람의 마음을
새롭게 하고 하나님의 나라를 건설하여 사탄의 권세를 파멸하기 위함이라고 말한다.42) 특히 고린도
후서 3장 6절은 새 언약의 일꾼이 의문으로가 아니라 영으로 일하는 ‘성령의 사역자’라고 언급하기도
한다. 사역자로서 부교역자의 직분을 은사의 다양성과 관련하여 살펴볼 수 있다.

2) 로마서 12:6, 고린도전서 12:4, 에베소서 4:11
사도 바울은 로마서 12장 6절과 고린도 전서 12장 4절을 통해 은사와 직분을 조직화하지 않고
하나님께서 교회에 주신 은사와 직분의 다양성에 강조점을 두었다고 할 수 있다. 그러나 그 다양성은
몸의 일체성과 그 공동 선과 조화를 이루어야 하는 것이다. 로마서 12장 6절에서 8절과 고린도전서
12장 8절에서 10절 그리고 에베소서 4장 11절에 언급된 은사들의 목록 15가지와 기타 바울 서신에

39)

제임스 패커, 토마스 오덴, 「복음주의 신앙선언」(IVP, 2014. 7), 221-230.

40)

황성철, 「개혁주의 목회신학」(총신대학교 출판부, 2004. 11), 13-31.

41)

박상진 교수외 「기독교교육생태계」, 23-7.

42)

Calvin, John,1979, 「신약성경주석 8: 고린도전서, 갈라디아서」(서울 성서교재간행사), 389

16
나타난 3가지를 합하여 총 18가지 은사를 언급할 수 있다. 43) 사도들, 선지자들, 교사들, 복음 전하는
자들, 섬기는 일, 구제하는 자, 다스리는 자, 권위하는 자, 지혜의 말씀, 자식의 말씀, 능력 행함, 병
고침의 은사, 각종 방언 말함, 방언 통역, 영들 분별함, 감독들, 장로들, 집사들. 래드 클리프는
부교역자의 역할에 대한 성경적 근거와 신학적 근거를 고찰하면서 오늘날 사역의 다양성을 은사의
다양성과 연관시켜 부교역자의 존재 이유를 다음과 같이 설명한다:

“우리는 성경을 통해서 영적인 은사를 주신 목적이 교회를 풍성하게 하고 교회에
유익을 주기 위한 것임을 분명히 알 수 있다. 많은 목사들이 자신은 다른 사람들이 지니고
있는 영적 은사들을 가지고 있지 않기 때문에 특정한 기능들이 필요하다는데 동의할
것이다. 담임목사가 지나고 있지 못한 은사적 기능을 수행할 영적 은사를 지닌
부교역자들을 찾는 일이 어떠한가? 이일은 담임목사와 부교역자가 아름다운 화음의 조화
안에서 더 많은 일들을 이루어 냄으로 좋은 결과를 맺게 한다”44)

3) 골로새서 4: 11, 마가복음 16: 20, 요한삼서 1: 8
동역은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 성령 안에서 하나님을 아버지라 부르는 거룩한 ‘가족
공동체’에서 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 사람에게 칭송을 받으며 함께 생명의 길을 걸어갔던 초기
교회의 아름다운 모습의 회복을 위한 필수 사항이 된다.45) 이런 점에서 골로새서 4장 11절,
마가복음 16장 20절, 요한삼서 1장 8절에 나타난 함께 일하고, 함께 역사하는 모습은 우리가 하나님
앞에 담임목사와 부교역자로 어떤 모습으로 사역해야할지를 잘 나타내주고 있다.

4) 고린도전서 3:12-14, 빌2:30
바울은 그리스도의 복음 전파를 하나님의 일로 이해하고 하나님의 일을 맡은 자의 중요성을
천명하였다. 이런 점에서 바울은 스스로를 ‘하나님의 동역자’로 이해할 뿐 아니라 자신과 함께
그리스도의 복음을 전하는 사람 역시도 ‘하나님의 동역자’로 묘사했다. 예를 들면 바울은 선교 여행

43)

이한수, 「바울신학연구」(총신대학교 출판부, 2001. 9), 190.

44)

로버트 J.래드클리프, 「성공적인 부교역자」(대한기독교서회, 2012), 67.

45)

장흥길, 「신약성경용어해설집」(도서출판 한국성서학, 2017. 9), 75-7.
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중에 자신이 낳은 믿음의 아들 디모데(고전 4:17, 딤전 1:2; 2:8을 데살로니가 교회로 보내면서
‘하나님의 일꾼’으로 소개하였으며, 자신과 함께 복음을 전하는 사람을 ‘하나님의 동역자’로
묘사하였다.

5) 고린도전서 3:5-9, 고린도후서1:24
바울은 자신이 고린도에 교회를 개척하기 위해 심었고 아볼로는 물을 주었으나 오직 자라게
하시는 이는 하나님이라고 말할 수 있었다(고전 3:5-9). 바울은 자신이 전도한 고린도 교회
성도들에게조차도 결코 그들의 믿음을 주관하려고 하지 않고 오히려 그는 그들의 기쁨을 돕는 자로
동역하였다.

6) 디모데전서3:2-7, 디도서1:8, 에베소서4:14
바울은 양무리에게 존경받는 목회자가 되려면 보이지 않는 하나님과 보이는 사람들 앞에서
책망할 것이 없는 자라야 한다(딤전 3:2). 목회자가 난잡하고 예의 바르지 못하다는 평을 받아서는
안되며 외인들, 즉 불신자들에게도 존경을 받아야 한다(딤전 3:7). 또한 근신하는 자가 되어야 한다.
근신이란 단어는 감수성이 강하다는 뜻을 포함하고 있다.46) 이런 사람은 다른 사람의 마음에
거슬릴만한 행동을 하지 않는 사람이다. 또 무례하게 굴거나 소란을 피우지도 않는다. 지난친
경쟁의식도 피한다. 하나님은 불안정한 사람에게 일을 맡기지 않는다. 근신하는 사람은 겸손한
사람으로 자기를 살피고 하나님께로 받은 여러 가지 은사와 능력을 소유들을 인하여 하나님의
은혜에 대하여 올바른 견해를 가지고 있다.47) 또한 목회자는 가르치는 은사를 통하여 그 자질을
향상시켜야 한다. 옳은 교훈을 가르칠 줄 아는 건전한 교사가 되어야 하며, 가르치기를 좋아해야
한다.

46)

정동진, 「부교역자들이 계발해야 할 리더십 연구」(서울: 베드로서원, 2011), 29.

47)

황성철, 「주님 어떻게 목회할까요?」(새물결플러스, 2014.9.22), 119.

2장
목회 사역과 부교역자에 대한 이해

1. 목회 사역

1) 목회의 정의
목회란 말은 영어로 미니스트리(ministry)로 교역(敎役)이라고 번역되는데 이 단어의 뜻은
‘목사의 직’ 혹은 ‘장관의 직’이란 말로, 독자적 직무를 말하는 것이 아니고 어떤 다른 존재에 의해
세워진 종으로서의 직을 의미하며 이는 주어진 일을 위하여 무엇을 봉사케 함을 뜻한다.48) 웹스터
사전에서는 영어의 paster는 목자(shepherd)라는 뜻이고, 미니스터(minister)는 종(servant)이란 뜻으로
정의하며(Webster’s Third, 1439) 목자는 한 목회자가 교회에서 시무하는 기간 동안만 그 교회
교인들로부터 불리는 호칭이며 종은 죽을 때까지 불리는 호칭이다.49) 그러므로 목사는 하나님의
종으로 지시와 명령대로 행하는 직분임을 알 수 있다. 또 목회란 말은 위탁 받은 양떼를 먹이고
인도하며 다스리는 일이다. 다른 말로 하면 교회를 하나님의 뜻을 따라 심고 가꾸어 마침내는 열매를
거두어들이는 일이 곧 목회인 것이다. 디아코니아(diakonia, 섬김)이라는 헬라어 용어를 사용할 때
예수님을 통해 표현된 삼위 하나님의 사랑을 기본동기로 하는 봉사 행위를 의미하며, 여기에서
우리가 말하는 목회의 주체와 근거는 바로 하나님이시다. 김남준은 “목회는 개개인의 영혼의 삶의
전반적인 문제에 직접 관심을 가지고 치료해주는 것이다50)”라고 했는데, 이는 성도들의 영적인 삶을
돌아보아주는 것이 목회라는 말이다. 임택진은 “목회란 목자가 양을 치는 것같이 영혼의 목자인
목사가 교회에서 양과 같은 신자들을 진리로 가르치며 기르는 것을 말한다”라고 목회를 정의한다.51)

48)

김형태, 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」(서울: 쿰란출판사, 2010), 31.

49)

김병원, 「목회학」(서울: 개혁주의 신행협회, 1999,12), 23.

50)

김남준, 「자네 정말 그 길을 가려나」(서울: 두란노, 2010), 63.

51)

임택진, 「진실로 하나님 앞에서」(규장, 2002), 21.
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마태복음 기자는 예수님의 사역을 이렇게 말하고 있다. “예수께서 모든 성과 촌에 두루 다니사
저희 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라”(마 9:35).
즉 양들의 큰 목자(히 13:2)이시며, 목자장(벧전 5:4)이신 예수님 사역은 영혼을 돌아보며 봉사하는
삶이었다. 따라서 목회란 양들이 당면한 위기와 사건을 이해할 뿐 아니라 그들을 위로하고 방문하며
그들을 격려하는 일로 예수님이 주시는 힘으로 교회와 양떼를 위하는 일이다.

2. 목회 사역의 본질

1) 구약에 나타난 목회 사역
(1) 에스겔 34장에 나타난 목회 사역: 개인을 돌보는 목회
저명한 구약 신학자 윌리엄 라솔(William Sanford La Sor)은 에스겔서 34장은 하나님의 자기
백성에 대한 구원의 메시지며 자기 백성에 대한 하나님의 사랑을 노래하며 이 곳에서 하나님은
자신을 참 목자로 계시하심을 밝힌바 있다.52) 그러나 동시에 에스겔 34장에는 하나님께서 부여하신
역할을 성취하지 못한 그래서 백성들을 향한 의무를 무책임하게 등져버리고 개인의 탐욕에 빠져
버린 이스라엘의 지도자들에 대한 하나님의 분노와 하나님에 의한 이스라엘의 회복도 다루고
있다.53) 즉 에스겔 34장은 일차적으로 정치적 관점에 초점을 맞추고 있다. 이스라엘이 하나님의
백성이지만 하나님의 선지자들의 경고와 책망에 회개하지 않고 하나님으로부터 벌을 받아 나라를
잃고 바벨론에 사로잡혀와서 말할 수 없는 아픔과 고통을 겪고 있는 유다 백성들에게 지난날의
잘못을 깨우쳐주며 새로운 미래를 약속하는 내용이다. 그래서 예수님의 사역이 에스겔 34장과
연결될 가능성을 배제하기도 한다. 하지만 에스겔 34장은 새출애굽 모티프를 제공하는 중요한
역할을 한다.54) 특히 ‘찾다’는 의미의 דרש는 잃어버린 양에 대한 목자의 헌신적인 사랑과 노력을
나타낸다. 하나님께서는 이스라엘의 목자가 되시겠다고 말씀하셨으며(겔 34장), 예수께서는 자신의

50) La Sor, William Sanford, 박철현 역, 「구약개관」(서울: 크리스천 다이제스트, 1999), 101.
53)

이학재「에스겔서를 어떻게 읽을 것인가」(서울: 성서유니온선교회, 2002), 77.

52) Leslie C, Allen, Ezekiel 20-48, Word Biblical Commentary, Vol. 29 (Dallas: Word, 1990), 162.
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사명을 통해 이 약속을 이루신다. 그래서 에스겔서 34장은 일명 목자의 장이다.55) 에스겔 선지자는
34장에서 먼저 거짓 목자들을 꾸짖고 (1-6절) 하나님께서 그들을 벌하신다고 하신다. (7-10절) 이어
하나님이 목자가 되신다고 말씀을 하며 나쁜 양들을 심판하시겠다고 하신다(17-22절). 또 하나님이
이상적인 목자를 세우시겠다고 하며(23-24절), 마지막으로 샬롬의 계약을 말씀하신다(25-31절).
우리는 여기에서 목회의 원리를 배우게 된다.

i) 목회는 평신도를 기르고 먹이는 일이다 (1-3절과 5-8절)
하나님은 이스라엘 목자들을 꾸짖으시며 양이 목자를 위해 있지 아니하고 목자가 양을 위해
있는 것임을 말씀하신다. 그러므로 목회자가 평신도를 위해 있다는 말이다. 더 나아가 하나님은
목자가 양을 먹이지 않고 자기만 먹다 보면 양을 잡아 먹는 이리가 되어 더 이상 목자일 수 없음을
알려주신다. 그렇기 때문에 하나님은 이스라엘에 목자가 없다고 말씀하신다(8절).

ii) 목회는 평신도를 끝까지 관심을 가지고 보살피는 것이다 (4절과 11-16절)
11-16절의 목자가 양을 먹인다는 것은 양에게 그냥 먹이만 던져 주는 것이 아니라 양이
약해지면 강하게 하고, 병들면 고쳐주고, 다치면 싸매어 주고, 쫒기면 돌아오게 하고, 길을 잃으면
찾아오게 하고, 성하면 그 성한 것이 계속 유지되도록 돌보는 것을 의미한다. 따라서 목회의 본질은
영혼을 돌보는 것이며 평신도는 결코 목회자의 대상물이나 목회 수단일 수 없다.

iii) 목회는 하나님이 주신 사명이다. (10절, 22-23절)
양을 먹이지 않는 목자는 더 이상 목자일 수 없기에 물러나야 한다(10절) 우리는 여기서 목자의
직책은 하나님이 주신 것이며, 사람의 어떤 자질이나 능력 때문에 주어지는 것이 아니라 하나님께서
그 누구에게도 맡겨주셨기 때문에 그저 받는 직책임을 알 수 있다. 따라서 목회자는 목회를 하나님의

53) Al Leslie C, Allen, Ezekiel 20-48, 162.
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방법과 하나님의 마음으로 해야 한다. 맡은 성도들이 목회자의 양들이 아니라 하나님의 양들이기
때문이다.

iv) 목회란 하나님의 목회에 함께 참여하는 것이다(11-16절, 23-24절)
이스라엘의 참된 목자는 원래 하나님이시며 이스라엘의 목자로 세운 자들이 제 구실을 못하니
하나님이 몸소 목자 노릇하시겠다고 11-16절에서 말씀하신다. 또 23-24절에서는 하나님 마음에
드는 새 목자, 즉 다윗과 같은 목자를 세우시겠다고 하셨다. 이 약속은 예수 그리스도에게서
이루어졌다. 따라서 오늘날의 목회는 예수 그리스도에게 속한 양들의 관리자로서 목사가 그리스도의
목사직에 참여하는 직책이라 할 수 있다. 예수 그리스도께서 성령을 통해 그 백성된 그리스도인들을
먹이시고 지키시고 보살피시며 이끄시는 일에 예수 그리스도의 부탁을 받아 함께 하는 것이
목회이다.

v) 목회는 심판의 하나님께 양들을 올려드리는 것이다(17-22절)
하나님은 양들 가운데서 못된 양들을 꾸짖으시고 그들을 심판하시겠다고 하신다. 그러기에
오늘의 목회에서도 좋지 못한 평신도들이 있어 목회하는 것이 어려워질 때 그런 사람들은 하나님께
맡겨야 한다.

vi) 목회는 성도들이 참 백성의 삶을 누리고 하나님을 높이도록 하는 것이다(23-31절)
목회는 하나님의 부탁을 받아, 하나님의 뜻대로, 하나님의 마음으로, 하나님과 함께 하나님의
백성을 돌보는 것이라고 할 수 있다. 이상적인 새 목자가 하나님의 이끄심을 받아 양 된 이스라엘을
보살필 때 그 초장이 얼마나 아름다운지를 보여주는데, 그것은 자유와 안전과 평화와 넉넉한
수확이다. 더 나아가 단순히 교회의 부흥발전이 목회의 목표가 될 수 없고, 교인 한 사람 한 사람이
풍성한 삶을 누리는 공동체, 즉 하나님께 영광 돌리는 공동체를 이루는 것이 목회가 지향할 바임을
알 수 있다.
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요한복음 10장에서 예수님은 이렇게 선언하신다. “나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여
목숨을 버리거니와”(요 10:11) 또한 “나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이”,
“선한목자”(요10:14) 예수님은 선한 목자로 양들을 돌보시고 양들을 위해 모든 것을 희생하시는
분이시다. 핸드릭슨(William Hendriksen)은 그의 주석에서 이렇게 말한다:

예수님은 3년 반 동안 이 땅에서 사역을 하셨다. 그는 사람들에게 자신을 선한 목자로
계시하시면서 구약의 여러 인간 지도자들의 한계를 극복하신 참 목자의 모습을 보여주셨다.
예수님은 동일하게 새로운 시대에 우리들에게 당신의 백성을 향한 선한 목자들이 될 것을
명령하신다.56)

오늘날 목회자도 마찬가지이다. 목회자들은 선한 목자장(벧전 5:4)이신 예수님을 본받아 믿음이
약한 성도가 믿음이 강해지도록, 자라도록 관심을 가지고 돌보아 주어야 한다. 성도들을 기르고
먹이며 관심을 가지고 보살피며 주신 사명으로 알고 하나님의 목회에 참여하여 하나님께 영광돌리는
일을 하는 것이 바로 목회이다.

(2) 예레미야 6장에 나타난 목회 사역: 공동체를 돌보는 목회
헤티 랄레만은 예레미야 6장을 주해하면서 목회는 ‘내 백성의 상처를 고치는 일’이다(1314절)라고 말했다.57) 예레미야는 하나님의 백성 유다에 대해 무섭게 심판을 선포하는데, 그 이유는
종교지도자들이 거짓으로 평강을 외쳤기 때문이다. 이러한 이기적인 물질주의와 거짓된 안정의
신앙이 하나님의 백성을 망하도록 하는 무서운 병임을 밝히는 것이다. 그런데도 종교 지도자들은 “내
백성의 상처”를 가볍게 보고 제대로 고치려고 하지 않는다고 탄식한다. 여기서 상처란 원어의 뜻은
‘무엇이 부서졌다, 망가졌다, 깨졌다”이다.58) 그런데 이 구절은 단순히 한 사람의 상처라고 하지 않고
“내 백성의 상처”라고 함으로 유다 백성 전체를 한 몸을 가진 인격체로 보고 있다. 즉 이것은

56)

William Hendriksen, 「요한복음」, 「핸드릭슨 성경주해」, 김경래 역 (서울: 아가페출판사, 1984), 229.

57)

헤티 랄레만, 「예레미야. 예레미야 애가 – 틴데일 주석 시리즈 21」(도서출판 CLC, 2017. 7), 311.

58)

장흥길, 「신약성경용어해설집」(도서출판 한국성서학, 2017. 9), 217.
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구체적으로 하나님과 그의 백성의 관계가 어그러졌음을 뜻하는 동시에 그 결과 하나님의 백성이
하나님으로부터 벌을 받아 망해가고 있음을 가리킨다. 뿐만 아니라 하나님의 백성의 구성원들까지 그
사이가 서로 나누어지고 갈라져 공동체성이 사라지고 있음을 뜻한다. 그래서 예레미야는 “내 백성의
상처”를 고치려고 안간힘을 쓴다. 오늘의 목회도 이런 관점에서 “내 백성의 상처”를 고치는 일인데,
‘내 백성은 교회’를 뜻한다.
그러므로 목회자가 “내 백성의 상처”를 고치기 위해 상처를 미리 보고 괴로워할 줄 알아야 하며,
함께 상처를 입어 부서져야 하며(8:21), 함께 고통을 받을 줄 알아야 하며(9:17-18), 하나님의
말씀에 의해 부서져야 한다(23:9). 그리고 한 걸음 더 나아가 깨닫지 못하는 백성을 깨우치려 해야
한다(30:12-15, 7:1-15). 또한 구원은 오직 하나님으로부터 옴을 알려야 한다. 따라서 상처를 입은
내 백성의 상처를 고칠 수 있는 분은 오직 하나님이심을 밝히 알리며 “내 백성의 상처”를 제대로
발견하고 고쳐나가는 것이 바로 목회임을 알 수 있다.59) 이 사상은 신약에도 그대로 이어지는데,
바울의 목회 서신에 그 내용이 계속 기록 되어져 있다. 톰 라이트도 그의 저서에서 이렇게 말한다:

목회 사역 즉 하나님의 백성 공동체를 돌보는 일이 바울의 목회 서신에 계속 기록되어
있다. 특히 하나님의 백성 공동체를 돌보는 일의 핵심은 가르치는 것이다. 진정한 목회
사역은 하나님의 계시의 말씀을 끊임없이 가르침으로 공동체를 돌보는 것이 바로 목회의
핵심임을 바울은 말한다.

오늘날 목회자도 마찬가지이다. 공동체를 돌보는 목회 사역을 위해 우리는 깨지고 상한 영혼들을
돌아보며 말씀으로 그들을 치유하고 회복시키는 것이 목회자의 가장 중요한 사명이다.

2) 신약에 나타난 목회사역
교회가 그리스도의 몸이란 이미지는 바울 서신의 독특한 표현이다. 그리스도의 몸은 그리스도를
믿는 성도들을 뜻하는 것으로 그리스도를 믿는 성도들이 곧 교회라는 것이다(고전 6:15, 10:16,
12:12, 3:6, 4:11-14; 골 1:18, 2;19). 이것을 보면 몸의 각 지체들이 서로 밀접하게 연결되어 상호

59)

헤티 랄레만, 「예레미야. 예레미야 애가 – 틴데일 주석 시리즈 21」(도서출판 CLC, 2017. 7), 319.
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의존적인 관계이며 상호 책임이 있다는 것이다. 그러므로 목회 사역은 책임 있는 각 지체들이
상호협력 가운데 머리 되신 예수님을 중심으로 주님의 몸된 교회를 이루어가는 것을 말한다. 따라서
목사는 하나님의 사신으로 갈등과 긴장에 있는 사람들에게 하나님의 임재의 축복을 주며 그리스도를
대신하여 하나님의 구원과 화목의 사신으로 일해야 하는 것이다60). 이것이 바로 목회 사역의
본질이며 이 모든 일을 가능하게 하는 이는 성령님이시고 하나님이시므로 목회의 주인도
하나님이시다.

(1) 예수님의 목회 사역
신약성경에 기록된 예수 그리스도의 목회는 모든 목회의 온전한 모델이다. 먼저 예수님은
제자들과 가장 좋은 팀 목회의 모델을 보여주셨다.61) 성경은 예수님의 제자들의 이름을 네 곳에서
밝히고 있는데, 마태복음 10장 1-4절, 마가복음 3장 13-19절, 누가복음 6장 12-16절, 사도행전
1장 13절이다. 이 중에서 사도행전을 제외하고는 모두 12명의 제자의 이름을 밝히기 전에, 제자를
선택하고 임명하신 이유가 기록되어 있다. 마태복음에는 “더러운 귀신을 좇아내고 모든 병과 모든
약한 것을 고치시는” 권능을 주셔서 일하게 하신 것으로 기록되어 있고, 마가복음에는 “이는 자기와
함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내어 쫓는” 권세로 일하게 하셨다고 기록하고 있다.
누가복음에는 제자를 세우신 목적보다 “산으로 가서 밤이 맞도록 하나님께 기도하시고 밝으매 그
제자들을 부르사 그 중에서 열둘을 택하여 사도라 칭하셨으니”라고 하여 세우신 과정을 설명하고
있다. 누가복음에는 예수님께서 제자들을 세우시기 위하여 심혈을 기울이신 흔적이 나타난다. 당시
사람들의 시각에서 볼 때 제자들은 한결같이 주목을 끌지 못할 사람들이었다. 예수님의 제자
가운데는 귀족출신이나 고관이 없었을 뿐 아니라 율법에 능한 서기관이나 바리새인들도 없었다.
사람들이 볼 때에는 사회적으로 주목을 받지 못하는 시시한 사람들일지 몰라도 예수님께서 밤새
기도하실 만큼 이들은 귀중한 사람들이었다. 마태복음과 마가복음에는 예수님께서 제자들을 세우신

60)

김남준, 「자네 정말 그 길을 가려나」(서울: 두란노, 2010), 116.

61)

김형태, 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」(서울: 쿰란출판사, 2010), 67.
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목적이 나타나는데, 이는 전도와 기적을 베푸는 일이었다. 실제로 이 일은 제자들이 독자적인
재량으로 할 수 있는 자신들의 일이 아니라, 예수님의 일이었다. 예수님이 하실 일을 대신할 수
있도록 예수님께서 제자들에게 권능을 주셔서 행하게 하신 것이다. 이런 의미에서 제자들은 예수님이
하실 업무를 대신하고 분담한 예수님의 팀이었다. 예수님은 제자들과 함께 팀을 구성하셔서 스승과
제자의 관계에서도 팀이 가능하다는 것을 보여주셨다.62) 마가복음 3장 14-15절에 보면 예수님은
그의 사역적인 형태와 수행에 있어서 혼자 하지 아니하시고 12명의 동역자를 세우셨다. 이
동역자들은 예수님의 권능을 위임 받고, 성령에 힘입어 많은 자들을 회개시키고 천국 복음을
선포하는 일을 하였다. 이처럼 예수님은 그의 제자들과 함께 교역하셨음을 발견할 수 있다.
또한 예수님은 목자 없이 고생하는 백성들을 긍휼히 여기시고 백성들의 고통을 자신의 고통으로
여기시며 보살피셨다. 예수님은 자신의 목회를 본으로 세우시고, 많은 목자들을 택하시고 자기 안에
가하여 믿게 하시고 능력을 주신 후에 세상으로 파송하시어 목양의 사명을 맡기셨다. 이처럼
주님께서 맡겨주신 교역의 사명은 예수 그리스도를 통한 하나님의 섬김에 그 근거를 두고 있다.
예수님은 자신의 생애와 가르침, 고난과 죽음, 그리고 부활을 통해 우리 모두를 향한 하나님의
섬김을 대신 한 것이다. 그러므로 모든 목회 사역은 예수님의 빛 가운데서 이해되어야 한다. 예수
그리스도 안에서 우리를 부르신 부르심은 “나는 하늘과 땅의 모든 권세를 받았다”(마 28:18)고
말씀하신 주님의 권세 안에서 부름을 받은 것이다. 그러므로 교역은 주님의 권세를 가지고 모든
민족과 사람들을 그리스도께 인도하여 그의 제자가 되게 하는 것을 목표로 하는 것이다.

(2) 바울의 목회 사역
바울은 교회를 개척하고 조직하고 관리하였다. 특히 사도행전 20장에 보면 바울의 목회 사역의
핵심이 무엇인지를 볼 수 있다. 저명한 신학자 F.F 브루스는 ”사도행전 20장 17-35절의 바울의
목회 사역은 3년동안 심혈을 기울여 목회하였던 에베소 교회 장로들을 잠시 밀레도에서 만나 그들을

62)

이성희, 「디지털목회와 팀」(서울: 한국장로교출판사, 2004), 27.
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위로하고 격려하는 내용이다”라고 밝힌 바 있다.63) 특히 사도행전 20장에 나타난 바울의 고백을
보면 그에게 있어서 목회 사역의 본질이 무엇인지를 알 수 있다.

i ) 교인들을 사랑으로 돌본 목회자의 모습이다.
교인들에 대해 바울의 사랑은 그의 눈물에 잘 나타나있다. “곧 모든 겸손과 눈물이며…”(19절).
“내가 삼년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을….”(31절).

ii ) 목회자 자신의 투명한 삶이다.
그는 성도들에게 모범적인 삶의 본을 보임과 동시에 그로 인해 겪게 될 삶의 고난을 두려워하지
않고 당당히 나아가는 모습을 보였다. “범사에 너희에게 모범을 보였노니”(35절 상반절). “너희도
아는 바니….”(18절).

iii ) 유혹의 극복이다.
바울은 사람의 관심과 사랑을 사려는 유혹 속에서도 그는 교인들을 구분하거나 장소를 가려서
말하지 않고 끊임없이 말씀을 전하고 교육을 시켰다. 20절에 보면 “유익한 것은 무엇이든지 공중
앞에서나 각 집에서나 꺼림없이 너희에게 전하여 가르치고…”

iv ) 분명한 복음 우선순위이다.
바울은 목회자의 임무 중에 가장 우선적인 것은 “온 양떼를 위하여”(28절) 모든 하나님의
말씀을 전하는 것이라고 고백하였다.

63)

F.F. 브루스 성경 주석, 「사도행전(하) – 핸드릭슨 패턴 주석 시리즈」(도서출판 아가페 2014. 12), 301.
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v ) 성령에 대한 고백이다.
바울은 이 짧은 고백 속에 성령에 대해 세 번이나 고백하는데 이것은 그의 모든 사역과 목회의
핵심이 바로 성령에 의한 것임을 말하는 것이다(22-23절).
바울은 그의 목회 서신인 디모데전후서와 디도서에서 젊은 제자인 디모데와 디도를 가르치기
위해 목회자의 자질과 목회의 기초원리를 가르쳤다. 특히 디모데전서 3장 1절에서 7절과 디도서 1장
5절에서 9절을 통해 목회자는 책망할 것이 없으며(딤전 3:2: 딛 1:6,7), 한 아내의 남편이 되며(딤전
3:2: 딛 1:6), 절제하며(딤전 3:2), 근신하며(딤전 3:2: 딛 1:8),

아담하며(딤전 3:2), 나그네를 잘

대접하며(딤전 3:2: 딛1:8), 가르치기를 잘 하며(딤전 3:2; 딛후 2:24), 술을 즐기지 아니하며(딤전
3:3;딛 1:7), 제 고집대로 하지 아니하며(벧전 5:3), 급히 분내지 아니하며(딛 1:7), 구타하지
않고(딤전 3:3;딛 1:7), 다투지 아니하며(딤전 3:3; 딤후 2:24), 오직 관용하며(딤전 3:3; 딤후 2:24),
돈을 사랑하지 아니하며(딤전 3:3; 딛 1:7), 자기 집을 잘 다스리며(딤전 3:4), 외인에게도 선한
증거를 얻어야 한다(딤전 3:7).

(3) 베드로의 목회 사역
예수님께서 베드로에게 목회 사역을 맡기실 때 “네가 나를 사랑하느냐?”고 세 번이나 물으셨다
(요 21:15-17). 진실된 목자에게 주님이 요구하시는 것은 주님 자신에 대한 마음에서 우러나오는
사랑이었다. 주님에 대한 진실된 사랑이 있을 때 목회자가 양을 충성스럽게 칠 수 있는 것이다.64)
베드로의 목회 사역을 알아보기 위해 베드로전서와 후서를 보는 것이 중요한데 이 두 서신은 각기
다른 각도에서 쓰여진 것이다. 베드로전서는 목회적 정신을 담고 있는 책으로 목회자의 책임이 어떤
것인지를 보여주는 것이고 베드로 후서는 목회적 관심보다는 교회 안에 들어온 이단들의 침투와
그에 대한 대책을 주된 내용으로 하고 있다.
당시 베드로 전서를 받는 성도들은 첫째 핍박 가운데 있었고 둘째 이제 곧 세례를 받아야 하는
초신자들이었고 셋째로 사회적 경제적 이방인들로서 이 세상에 고향이 없기에 영적 고향을

64)

김득룡, 「현대 목회신학원론」(서울: 총신대학교출판부, 1987), 22.
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필사적으로 추구하는 사람들이었다. 이처럼 영적으로 매우 취약한 상태에 있는 그들을 격려하기 위해
베드로는 그들이 믿는 하나님을 상기시키고 있다. 베드로는 독자들이 하나님께 선택을 받았다는
확신으로 시작해서(1:1-2) 같은 사상으로 되돌아간다(1:15, 2:9, 21, 3:9, 5:10, 13). 또한 그는
하나님의 거룩하심(1:15-16)과 창조주로서의 주권(4:19)을 강조하면서 아버지로서(1:17) 긍휼(1:3)과
은혜5:10)와 오래참음의 하나님이라는 사실을 명백히 한다. 특히 베드로는 예수 그리스도에 대한
언급도 간과하지 않는데 예수님의 고난 받으심이 본보기이며(2:21-25,4:1), 예수님의 죽음에 따르는
영광(1:11)과 예수님을 목자장으로 고백(2:25,5:4)한다.65) 베드로는 동료 장로들에게 목자의 책임에
대해 자신의 경험을 통해 얻은 목회적 경륜으로 가르친다.(5:1-4). 양떼를 돌보고 감독하는 방식에
대해 부득이함이 아닌 자원함으로 해야 하며 탐욕으로 하지 말고 즐거운 마음으로 교만한 자세가
아닌 본이 되어야 한다고 말한다.66)
베드로 후서에는 교회를 무너뜨리는 가장 큰 대적인 외부에 있는 것이 아니라 내부에 있었음을
말하고 있다. 시대를 초월하여 이는 분명한 사실이다. 로마 박해에 직면에 있던 소아시아 교회들은
한편으로는 교회 내부의 거짓교사들과 이단에 의해 신앙의 위협을 받고 있었다. 특히 소아시아에
만연한 영지주의자들의 도전(벧후 2:10-22)이 만만치 않았다. 예수 그리스도의 신성과 인성을
부인하고 윤리 도덕적 삶까지 부정하는 그들의 행태(벧후 2:1-3)는 성도들의 신앙에 중대한 도전이
되었다. 이런 시기에 교회는 로마 박해도 견디기 힘든데 교회 내부의 이단자나 거짓교사들과 힘겨운
영적 전투(밷후 3:1-7)까지 해야 하였다. 본 서신은 이런 성도들을 격려할 목적으로 쓰여졌다. 특히
목회자들이 목회자로 사실에 근거한 믿음(벧후 1:16-18)을 가지고 거짓예언자들을 경계하며(벧후
2:1-22), 그들의 특성을 밝히고 그들로부터 성도들을 보호해야할 것(벧후 3:14-16)을 분명히 말하고
있다.

65)

황성철, 「개혁주의목회신학」(서울: 총신대학교출판부, 2000), 180-1.

66)

Ibid., 121.

29
3. 목회 사역의 동역자로서의 부교역자

1) 동역의 어원적 개념
(1)

쉬네르고스(συνεργοs) 어군 용어를 중심으로

장흥길은 신약용어 해설집에서 ‘동역’에 대해 설명하면서 신약성경에 나오는
쉰에르고스(συνεργοs)를 중심으로 설명하였다.67) 신약성경에 5회 등장하는 동사 ‘쉰에르게인’은
복음서 중 마가복음에서는 한번(막 16:20), 바울서신에서 세 번(롬 8:28; 고전 16:16; 고후 6:1),
공동서신에서는 야고보서에서만 한 번(약 2:22) 등장한다. 그 형용사 헬라어 쉬네르고스(συνεργοs)는
신약성경에서 13회 나타나는데, 항상 명사적으로, 또한 주어(술어)적 용법으로 사영되었으며, 그것도
요한삼서 1:8을 제외하고는 모두 바울 서실(롬 16:3, 9, 21; 고전 3:9; 고후 1:24; 8:23; 빌 2:25;
4:3; 골 4:11; 살전 3:2; 몬 1,24)에서 나타난다. 게다가 대부분 복수 형태로 사용된다. 이 어군에
속하는 단어는 세속 헬라어에서는 아주 드물게 나타난다. 동사형은 다양한 상황에서 ‘함께
일하다’(합력하다) 또는 ‘함께 작용(역사)하다’를 형용사는 ‘함께 일하는’ 또는 ‘돕는’을, 명사는 ‘함께
일하는 사람’(동역자) 또는 ‘돕는 사람’의 의미로 사용되었다. 신약성경의 경우 이 어군에 속한
용어의 대부분은 바울 서신에 등장하는데, 주로 명사 형태로 나타난다. 바울서신에 사용된 명사형은
바울과 함께 선교 사역에 참여하였던 ‘동료일꾼’ ‘동역자’, ‘조력자’의 의미로 다양한 선교 상황에
사용되었다. 바울은 그리스도의 복음 전파를 하나님의 일로 이해하고(고전 3:12-14; 빌 2:30),
쉬네르고스(συνεργοs)를 하나님의 일 맡은 사람을 가리키는 경우에 사용하였다. 이런 점에서 바울은
스스로를 ‘하나님의 동역자’로 이해할 뿐 아니라 자신과 함께 그리스도의 복음을 전하는 사람 역시도
‘하나님의 동역자’로 묘사한다. 예를 들자면 바울은 선교 여행 중 자신이 낳은 ‘믿음의 아들’
디모데(고전 4:17; 딤전 1:2; 2:8; 딤후 1:2; 2:1)를 데살로니가 교회로 보내면서 ‘하나님의 일꾼’으로
소개하였으며(살전 3:2) 자신과 함께 복음을 전하는 사람을 하나님의 동역자로 묘사하였다.(고전
3:9) 여기서 중요한 것은 ‘하나님의 동역자’가 결코 신인협력의 의미가 아니라 오직 하나님의 은혜로

67)

장흥길, 「신약성경용어해설집」(도서출판 한국 성서학, 2017,9), 75-7.
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인하여 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 하나님의 구원을 전하는데 함께 협력하는 사람을
의미한다는 것이다.68) 그것은 고린도전서 3:5-15 단락에서 분명하게 드러난다 . 이와 같이 바울
서신에 사용된 ‘쉰에르고스’-용어의 대부분은 바울의 동역자를 가리킨다. 이 경우 바울은 복음 전파
시 자신을 도와준 사람을 ‘나의’, ‘우리의’의 주어적 속격을 사용하여 자신이 동역자로 묘사한다.69) 곧
로마서 말미의 문안 목록에서 바울은 브리스가 부부(16:3)와 디모데(16:21)을 ‘나의 동역자’로,
‘우르바노와 스다구’를 ‘우리의 동역자’로 표현한다.(16:9) 또 바울은 빌립보 교회에 보낸
에바브로디도를 자신의 동역자로 묘사하며(빌 2:25) 빌레몬에게 문안할 때 자신과 함께 문안하는
‘마가, 아리스다고, 데마, 누가’를 자신의 동역자로 말하기도 하였다.

2) 부교역자의 동역의 이해
김형태는 담임 목회자의 목회 동역자로서의 부교역자의 성경 신학적 근거를 고린도전서 3장 59절에 나오는 두 단어 ‘사역자’와 ‘동역자’에서 찾았다.70)

(1) 사역자와 동역자
고린도교회는 문제가 많은 교회였는데 그 중에 교인들의 분열이 가장 큰 몫을 차지했다. 그들은
각기 분파를 이루어 바울파, 베드로파, 아볼로파, 그리스도파로 나뉘어 분쟁을 하고 있었다. 사도
바울은 이 분쟁의 핵심이 고린도 교회 성도들이 바울과 아볼로의 복음 사역자로서 담당해야할
위치와 역할에 대한 혼동이라고 생각했다71). 본문은 나, 아볼로, 우리, 하나님이라는 각각의 주어를
사용하여 서로의 관계성을 분명히 보여주고 있다. 특히 바울은 자신과 아볼로의 관계를 사역자들의
관계로 설명한다. 6절 이하에서 바울은 심었고, 아볼로는 물을 주었으며 5절과 6절의 말씀에서는

68)

Ibid., 78.

69)

Ibid., 79

70)

김형태, 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」(서울: 쿰란출판사, 2010), 50-6.

71)

David Prior, 「고린도전서 강해」, 「BST 시리즈」, 정옥배 역 (서울: IVP, 1999), 112.
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아볼로와 바울이 순서가 바뀌어서 사역자들 간의 동등함을 보여주고 있다. 이것은 결코 경쟁자가
아닌 하나님의 동역자들인 것이다.

(2) 사역자들의 동역
사역자들의 동역의 관계를 심는 자와 물주는 자의 비유로 네 가지 관점에서 살펴볼 수 있다.
첫째, 다른 사역자의 사역이 없이는 사역의 효과가 없다. 둘째, 나의 사역과 그의 사역은 둘 다
본질적이고 실제적이라 할지라도 그 중 하나이다.(8절) 셋째 심는자나 물 주는 자 사이의 경쟁의식은
불필요하다. 넷째 하나님은 열매를 맺게 하시는 생명력이시다. 결론적으로 바울이 심었고, 아볼로가
물을 주는 것은 동일한 일이 아니지만 서로 분리할 수 없는 협력관계를 이룬다. 따라서 바울은
아볼로의 역할이 필요하고도 충분한 사역이었음을 말한다. 둘 다 복음을 위해 자신에게 맡겨진 일을
감당하였을 뿐이다. 그러나 그 씨에 생명을 주시고 성장하게 하시는 이는 오직 하나님이시다. 따라서
하나님의 사역함에 있어 가장 중요한 것은 씨를 자라나게 하시는 분은 하나님이시라는 사실이다72).
그래서 바울은 복음증거의 목표를 오직 한 가지, 하나님의 교회를 세움으로 만유의 만유가 되시는
하나님께만 영광을 돌리는 일이었다.

3) 한국교회의 부교역자직의 역사
(1) 조사 · 전도인
의주 출신의 이응찬이 만주에서 존 로스 선교사를 만난 후 같은 의주 출신의 백홍준, 이성하,
김진기를 포함하여 네 사람이 1876년 만주 우장에서 로스의 동료인 존 매킨타이어에 의해 세례를
받았다. 1883년 백홍준이 자신의 고향 의주로 돌아와 권서인 겸 전도인으로 활동하면서 일찍이
의주에 복음을 전하기 시작하였다. 마펫 선교사는 금교령 이후 한국에 파송된 초기 선교사들은
순회전도에 힘썼는데 이에 협력하여 도움을 준 조선인이 백홍준이었다고 밝혔다.73)

72)
73)

Ibid., 87.
Moffet, Samuel H, 1984, Asia and Missions, CLS, 71.
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선교사들은 전도사역을 통해 얻은 영적 결실을 관리할 조선인들이 필요했다. 그래서 체계적인
신학교육을 받기 전 먼저 복음을 받아들인 조선인들 가운데 조사들을 임명해 이 일을 맡겼다.
1888년 북장로교 선교부는 서상륜, 정공빈, 최명오 그리고 백홍준을 전도사로 임명하여
서상륜에게는 경기지방을, 정공빈과 최명오에게는 해서지방을, 그리고 백홍준에게는 관서 지방을,
각각 관할하도록 맡겼다. 이들은 한국 최초의 전도사들이었다.74)
복음이 처음부터 한국인에 의해 전파되어야 한다는 일종의 확신을 가지고 있는 선교사들은
신학적인 훈련을 먼저 마친 후 임명하는 과정을 취하지 않고 먼저 임명한 후 훈련시키는 과정을
밟았다. 이와 같은 순서는 본래 전통적인 장로교의 입장은 아니었지만 미국 제2차 대각성운동의
과정에서 감리교가 사용했던 순회전도사 제도를 우리나라의 실정에 맞게 도입한 것이었다.75)
조사는 본래 선교사의 개인 조수였으나 시간이 지나면서 한 순회 구역 안의 여러 교회를 맡아
돌보는 중요한 역할을 담당하였다. 조사는 안수를 받지 않아 성례를 집행할 수 없었던 것을
제외하고는 일반 목사와 별 다름이 없었다. 조사는 평소 자신이 맡은 교회들을 돌보면서 그 지역을
맡은 선교사들에게 교회 형편을 보고하고, 선교사가 그 지역 교회들을 순방할 때는 언제나 그와
동행하였다. 따라서 조사는 선교사들의 자문을 받는 사실상의 동역자였다. 보통 한 조사가 맡은 몇몇
교회들이 연대하여 사례금을 지급하였고, 조사의 재직기간 역시 그에게 사례금을 지급하는 교회에
의해 결정되었다. 따라서 경우에 따라 회계연도에 재연장되기도 했고 임기가 종료되기도 했다.76)
여성이 교회의 과반수 이상을 차지하였기에 남성 조사가 가정에서의 여성들과의 접촉이 거의
불가능한 상황에서 여성들을 돌보고 그들에게 복음을 전할 여조사가 필요하게 되었다. 이러한
상황에서 자연스럽게 “바울 교회의 여성을 위해 조사가 행하는 사역과 흡사한 종류의 일을 행하는
여성 사역자가 생겨났다. 그들은 ‘전도부인’, ‘권사’, ‘여조사’ 등 여러 가지로 불렸다. 그들은 책을

74)

백낙준, 「한국개신교사」(서울: 연세대출판부, 1990), 79.

75)

박용규, 「한국기독교회사1」(한국기독교사연구소, 2017), 119.

76)

Ibid.,198.
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파는 경우가 드물었고 오히려 가르치는 일과 전도에 많은 시간을 보냈다.”77) 초대교회 권사의
역할은 남자 조사의 사역과 견줄 수 있는 교회의 중요한 부분을 맡는 일이었다.
김희자에 의하면 선교사들이 한국 전도부인을 쓰기 시작한 것은 1890년대에 들어서였다.78)
여선교사들 및 선교사 부인들이 장로교에서는 부산과 공주 및 평양 등지에서 1890년에,
감리교에서는 1892년 후에 일꾼의 부족과 남녀간의 내외법으로 한국 여성을 전도부인으로 쓰게 된
것이 한국교회 여교역자의 시초라고 할 수 있을 것이다. 한 예로 1885년 6월 20일에 스크랜턴
여사가 감리교 여성해외선교회의 임명을 받고 한국에 왔다. 그녀는 당시에 선교사로서 순회 전도를
하는데 언어 장애와 한국의 심한 내외법으로 전도 부인을 그녀의 보조자로 데리고 다녔다.
1930년 초기에 선교사들과 선교사 부인들의 보조자이자 독신 미혼 여성으로서 교회의 명령에
따라 움직여야 하는 전도부인의 역할은 무엇보다도 먼저 여선교사들 및 선교사 부인들과 함께 한국
여성들을 찾아가서 복음을 전하고 성경을 가르치는 것이었고, 이외에도 선교사의 일만큼이나
다양하였다. 김희자는 이렇게 말한다

“……도시교회에서 주일학교의 관리자로서만이 아니라 교사로서 가르쳐야 하고, 가
주일 동안에 결석자들을 찾아다녀야 하며, 결혼식과 장례식에 참석하고 병든 이와 불행한
일을 당한 사람들을 방문해야 하며, 교회 안 나오는 사람들을 다시 오게 하고는 목사의
보조사로서도 일해야 하고……1년마다 열리는 여성 성경반이 열릴 때 전도부인은 그것을
운영할 뿐 아니라 가르쳐야 하며, 저녁에 좌담회를 이끌어 나가야 하고, 새벽기도 모임을
인도해야 한다. 종종 잘 훈련된 전도부인들은 다른 교회의 사경회에 초청되기도 한다.
그들은 각종 위원회에 소속되어 있으며 어선교회의 일에 협조하는 등 여성에게 영향을
끼치는 모든 일에 관여한다.”79)

임창복은 한국교회 시작 이래로 1930년 초기까지의 여교역자의 역할을 크게 여섯 가지로
나누어 설명한다.80) 첫째로 여성들에게 성경을 가르치는 교사의 역할과 이들에게 설교하는 설교자의
역할, 둘째로 학습 및 세례 받을 자를 위한 문답의 역할과 이에 필요한 교회교사의 역할, 셋째로

77)

Ibid., 221.

78)

김희자, 「한국교회의 성장 동력으로서 기독교 여성 리더십」(기독교교육정보 제32집, 2012,3), 21.

79)

Ibid., 29.

80)

임창복, 「기독교 교육 – 장로회신학대학교 100주년 기념총서 제13권」(장로회신학대학출판부, 2002), 118.
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교회 결석자를 심방하는 역할과 아픈 이를 치유하는 역할 및 목사의 보조자의 역할, 넷째로 새 신자
훈련을 위한 사경회 인도자의 역할, 다섯째로 각종 위원회에 소속되어 여선교회의 조직 및 운영의
역할이다. 이상이 다섯 가지는 한국교회 초기의 여선교사들과 선교사 부인들의 보조자로 출현한
전도부인이 교회의 임명에 따라 움직여야 하는 위치에서 수행한 역할이었다.
이와 같은 중요한 역할을 한 인물을 발굴하는 중요한 수단이 사경회였다. 곽안련은 이를
“사경회를 통해 기독교인들은 처음으로 사역자 훈련을 받고 자질을 계발하였으며 매서인 전도자,
조사, 전도부인 들이 발굴되어 사역에 임명된 것도 사경회를 통해서였다”라고 기록하였다.81)
여기서 조사를 전도사라고 표기한 것을 볼 때, 당시 조사가 전도사의 역할을 감당하였음을 알 수
있다. 1888년 언더우드가 백홍준, 서상륜, 최명오를 조사로 임명한 이후 조사의 수효는 급증하여
1905년에는 80명, 그 이듬해에는 105명, 그리고 1907년에는 160명이 되었다. 청일전쟁 직후
교회가 폭발적으로 성장하자 교회의 지도를 위해 조사 외에 조사의 협조자가 되어 조사의 일을
대행할 영수제도를 두기 시작했다. 마펫이 1894년 평양에서 이영언을 영수로 임명한 후 널리
시행되어 이 영수제도는 1920년까지 존재했다.82) 영수와 조사와 권사제도는 한국 장로교에서만 찾을
수 있는 특수한 교회직분이다. 1893년 장로교 공의회가 조직되어 장로를 피택할 수 있는 제도적
장치를 마련한 한국교회는 장로를 피택하려고 했으나 실제로 그 중요한 역할을 감당한 인물이 눈에
띄지 않았다. 1889년 새문안교회에서 두 명의 장로를 피택했다가 실패한 경험이 있었기 때문에
선교사들 가운데 장로 피택에 있어서 신중을 기해야 한다는 공감대가 형성되었다. 영수제도의 도입은
장로 선택에 신중을 기하면서 장차 장로로 임직받을 대상자들을 미리 훈련시키려는 분위기 속에서
태동되었다. 영수는 안수받지 않은 장로로, 비록 안수를 받지 않았지만 장로의 모든 사역을 수행할
수 있는 자격을 받았다. 영수의 임기는 1년이었고, 재선출 혹은 재임명을 받을 수 있었다. 선교
초기에는 선교사들이 그들을 임명하였기 때문에 선교사들은 영성이 뛰어난 사람들 가운데 영수를

81)

곽안련, 「한국교회와 네비우스 선교정책」(대한기독교서회, 1994), 324.

82)

Ibid.,112.
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택할 수 있었고 이들과의 협력을 통해 선교사역의 효율성을 높일 수 있었다.83)
1934년 교회정치 제3장 2조 2항에 “남녀 전도인은 유급 사역자로 불신자들에게 전도하는 자니
그 사업상황을 선정 파송한 기관에 보고하고 다른 지방에서 전도에 착수할 것이며 그 구역
감독기관에 협의하며 보고할 것이니라”라는 기록이 있다. 이미 장로교회 제2회 독노회(1908. 9)는
제주도에 여전도인 1인을 파송키로 하였으며, 제3회 독노회(1909. 9)는 평양성 자매들이 연보하여
제주도에 여전도인 이선광 씨를 파송하였다. 여전도인에게 강도권을 허락해 달라는 헌의에 대하여
교회 형편에 따라 목사, 강도사, 장로 외에 타 교인에게 강도할 수 있다고 답변하였다.84) 그러나
한국교회 초기부터 있던 전도인의 직분이 교단이 분열되어 제각기 교단의 헌법을 가지게 되면서
삭제되었다.

(2) 동사목사(1910-1926)
초기 장로교 목사의 명칭은 1917년에 간행된 교회정치문답조례에 의하면 “동등한 자격 및
권리를 갖춘 2인 이상의 목사가 같은 교회(1개 혹은 2개 이상)에서 함께 시무할 때 이를 지칭하는
명칭이 동사목사이다”라고 한 가지로 정의된다.
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그러나 1917년 제6회 총회 회의록에는

동사목사에 대하여 두 가지로 나누어 정의된다. “동사목사랑 선교사와 같이 일 보는 자인데 위임
동사목사는 위임 받고 선교사와 같이 교회 일을 맡은 자이며, 임시 동사목사는 위임을 받지 못하고
선교사와 같이 교회 일을 맡은 자이며, 임시 동사목사는 위임을 받지 못하고 선교사와 같이 일을
맡은 자이다.”86)
동사목사를 선교사와 같이 시무하는 목사로 규정지은 것은 선교사들에 의해 교회정치가
이루어지던 초기 한국교회의 상황을 암시하는 것으로, 한국인 목사는 선교사들과 함께 동사목사로
일한 예가 많음을 보여준다. 이후 동사목사란 명칭은 1921년 장로회 총회에서 통과된

83)

84)

박용규, 「한국기독교회사1」(한국기독교사연구소, 2017), 221.

김희자, 「한국교회의 성장 동력으로서 기독교 여성리더십」(기독교교육정보 제32집, 2012,3), 17.
J.A. Hodge, 「교회 정치문답 조례」(대한예수교장로회총회, 1917), 78-79
86)
제 6회 총회주소록, 1917, 15; 비교, (기독교대백과사전, 제4권), 636.
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조선예수교장로회 헌법에는 나타나지 않으며, 다만 전임목사와 전도목사로만 기록되었다. 그러나
동사목사란 명칭은 그동안 계속 사용된 것으로 보이며, 1934년 개정된 조선예수교장로회 헌법에는
다시 동사목사란 명칭이 언급되어 있다. 즉 현재 사용되고 있는 각 장로회 헌법의 기본이 되고 있는
1934년 동사목사에 대해 “타 목사와 협동 시무하되 그 권리는 동일하니 순번으로 당회장이 되고
일방이 사면하면 특별수속 없이 자연전권으로 시무하나니”라고 정의되어 있다. 이는 웨스트민스터
헌법의 뜻과 같이 해석되었으며, 현대목회학에서 말하는 공동목회의 성격과 연결되는 목사직이었음을
알 수 있다. 그러나 이 제도가 오늘날에 와서는 부목사와 소속 목사 제도로 강화되었다.
이처럼 초기 한국교회에서 선교사를 보좌하여 한국교회 발전에 큰 공헌을 한 이들이 곧
동사목사인데 동사목사에 대한 최초의 보고가 나온 것은 독노회 제4회 때였다.87) 그리고 한국교회의
시조인 새문안교회에서 한국인 최초의 목사요, 서상륜의 동생인 서경조 목사가 서울 염전동과 남문
밖, 고양, 시흥, 파주, 교하, 통진, 김포 등지의 원두우 목사와 동사 전도 목사가 된 일이있었다는
기록이 있으며, 새문안교회에서 서경조를 원두우와 동사목사로 강력히 밀어 동사목사로 부임했다는
기록이 남아 있다.88) 초기 한국교회는 얼마 안 되는 선교사들에 의하여 시작되었기 때문에
선교사들을 주축으로 한 동사목사 제도가 있어서 상당수가 동사목사로 장립되었다. 독노회 제4회와
제5회 회의록이나 예수교장로회 조선총회 제1회 회의록에 기록된 바에 의하면, 당시의 동사목사는
한 사람이 여러 교회를 돌보았던 것을 알 수 있다. 그러나 1926년 이후부터 동사목사란 명칭은
사라져버렸다.

(3) 강도사
“강도인은 노회에서 강도하는 인허를 받고 인도함을 좇아 일하며 노회가 작정한 목사 앞에서 혹
조사가 되느니라”. 강도인과 조사를 인허하게 된 것은 1910년의 일이었다. 신학 졸업생인 강도사
김종섭을 함흥군 교회에서 마구례와 동사목사로 청원했으며, 강도사 문지원을 응천 정흥, 송산, 대성,

87)

1907년 조직된 대한예수교 장로회의 독립 중앙당회이다.

88)

박용규, 「한국기독교회사1」(한국기독교사연구소, 2017), 211.
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동산 네 교회가 로세영과 동사목사로 청원했고, 강도사 송문정은 의주 고군면 토교, 하고군, 주음종
삼교회가 남행리와 동사목사로 청원한 것이 1911년의 일이다. 이때부터 강도사의 숫자는 점차
증가하여 1940년까지 10명이었던 것이 1960년대부터 100명대로, 1965년 이후부터는 200명대로
증가하여 부목사제도가 시작되기 전까지 계속 증가하였다.
당시 독노회 기록에 의하면 강도사를 동사목사로 청원할 수 있었으며, 강도사는 부목사의 직능과
가장 가까운 직책이었다.89) 부목사 제도가 실시되기 전에는 강도사제도가 있어서 강도사는 전도사로
시무하였다. 1916년 새문안교회는 차재명 조사를 신학 졸업 후 강도사로서 전도사 시무를 하게
하다가 경충노회에서 그를 1916년 9월 24일 목사 안수 후 동년 10월부터 시흥, 김포 지방
순회목사로 임명하였다.
이러한 강도사에 관하여 1934년 교회정치 제3장 4조에 “강도사와 후보생은 준직원이니라”라고
규정하고 있다. 강도사란 이제 신학공부는 다 마치고 강도사 인허를 받았으니, 노회는 객관적인
입장에서 그가 목사로 부르심을 받은 여부를 강도사를 시키면서 확인하는 것이요, 본인은 본인의
소명을 강도 직무를 실천하면서 최종적으로 확인하여 목사가 되어서는 아니될 자를 가려내는 처치
하에 놓인 직분이다.
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총회록에 나타난 강도사의 마지막 기록은 1967년까지로 되어 있다.91)

이후부터는 부목사 제도가 실시되었다.

(4) 부목사
부목사는 위임목사를 보좌하는 임시목사로, 부목사라는 명칭이 처음으로 거론된 것은
1917년부터이고 김종석 목사에 의하면, 부목사 제도가 시작된 것은 1952년 제 37회
총회에서부터라고 한다. 권한은 원목사를 보좌함, 임기는 임시목사와 동일하다고 기록하고 있다.92)
그러나 제도화되어 공식적으로 부르게 된 것은 1968년부터이며, 그 이전에는 연동교회가

89)

Ibid., 200.

90

김영무, 「강도사 목사 고시 가이드」(아가페문화사, 2017), 456-7.
Ibid., 201.

91)
92

Ibid., 171.
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1954년부터 부목사를 둔 기록이 남아 있다. 당시만해도 부목사를 둘만큼 조직화되거나 대형교회가
된 사례가 거의 없었기 때문이다. 그러나 이제는 대형 교회 뿐 아니라 작은 교회에서도 동역의
원리를 따라 부목사를 두고 있는 시대이다. 하지만 조성돈이 지적한 대로 이 시대의 부목사들은
담임목사의 자리가 나타나기를 기다리는 듯한 인상을 갖게 된다. 그리고 어떻게 해서라도 조그만
개척교회 담임목사 자리라도 얻어 하루 빨리 부목사의 신분을 벗어나려고 발버둥치는 모습을 많이
보게 된다.93)

4. 이 시대의 부교역자

이성희는 부목사론에서 담임목사의 동역자로서의 부교역자를 말한다.94) 혼자 모든 일을 다할 수
있는 목회자는 없다. 하나님은 어떤 하나의 은사를 모든 사람에게 주신 적도 없으며, 모든 은사를 한
사람에게 주신적도 없다. 하나님은 모든 사람이 자신의 은사를 가지고 하나의 교회를 위하여 일하게
하신다. 이것이 바로 동역의 의미이다.95) 그렇다면 부교역자는 어떤 역할을 해야 하는가? 이상섭은
부교역자의 역할론에 대해 이렇게 정의한다.96)
첫째는 담임목사의 도우미이다. 부교역자는 담임목사와 종적인 관계에서 담임목사의 목회를 돕는
역할을 한다. 도움이란 그리스도인의 삶의 핵심이며, 이러한 섬기는 법을 배운 사람들은 행복한
사람이다. 바울 곁에는 바울을 돕는 자들이 많았다. 담임목사와 부교역자의 관계는 돕는 관계이다.
부교역자는 담임목사의 목회를 도우며, 담임목사는 부교역자의 목회실습을 도와준다. 좋은 부목사는
담임목사의 좋은 도우미이다.
둘째는 담임목사의 협력자이다. 사람은 누구나 자신의 고유한 기능을 가지고 태어난다. 내가
하고 있는 일은 이 세상에서 어느 누구도 할 수 없는 나만의 일이다. 그리고 사람은 누구나 서로를

93)

조성돈, “한국교회의 부교역자 현실을 돌아보며,” 「목회와 신학」, (2015년 12월), 72

94)

이성희, 「부목사론」(대한예수교장로교 출판사, 2015. 8), 24.

95)

황성철, 「주님 어떻게 목회할까요?」(새물결플러스, 2014.9.22), 58.

96)

이상섭, 「성경에 나타난 목회자」(서울: 쿰란출판사, 2007), 39.
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위해 빈틈을 메워 주고 조력하려고 이 세상에 부름을 받았다. 그러므로 사람은 누구나 다른 사람에게
도움을 주며 좋은 협력자가 될 수 있다. 협력은 협동이상의 의미를 포함한다. 협동은 상호의 동의로
일하는 것이지만, 협력은 자발적이며 적극적으로 함께 일하는 것을 의미한다.
셋째는 목회를 배우는 자이다. 목회는 달인이 있을 수 없고 더 이상 배우지 않아도 되는 목사는
없다. 목사의 삶이란 목회가 끝나는 날까지 살얼음 위를 걷듯 항상 조심하고 배우는 삶이어야 한다.
부교역자는 담임목사를 통하여 혹은 계속 교육을 통하여 목회를 배워야 한다. 새로운 신학적 동향과
경향을 배워야 하며 일반 학문의 흐름과 사회변동과 미래의 변혁에 따른 목회적 상황을 배워야 한다.
부교역자는 배우는 것에 욕심을 가져야 많은 것을 배울 수 있다. 내면이 충실하고 알찬 목사가 되는
것이 자신에게 유익할 뿐 아니라 교회에도 유익한 종이 되는 길이다.
넷째 목회의 설계자이다. 자신의 미래를 설계하는 것은 자신에 대한 책임이며, 하나님의 소명에
대한 응답이다. 목사는 자신의 소명이 무엇이며, 어떻게 소명에 응답할 것인지에 대한 자신의 해답을
가지고 있어야 한다. 자신의 소명을 발견하고 소명을 성취하기 위해선 준비자세가 필요하다.
그러므로 자기 소명을 성취하기 위해 구체적인 청사진이 분명이 있어야 한다. 부교역자는 담임목사의
동역자로 함께 사역하는 동안 자신의 목회를 설계해야 한다. 자신의 소명에 대한 전문성을 키워야
하며 구체적인 목표를 설정하고 지속적으로 자신의 목회를 준비하는 것이 필요하다. 그러나 자신의
목회를 설계하고 준비하는 것이 현재 담임목사의 협력자로서의 한계를 벗어나서는 안 되며,
부교역자로서 업무 수행에 방해가 되지 않아야 한다.
다섯째 공교회의 한 부분을 담당하는 동역자이다. 그리스도인은 하나의 ‘공교회’를 믿는다고
신앙고백한다. 삼위 하나님의 이름으로 세운 교회는 모두 하나님의 교회이다. 그런 의미에서 우리가
섬기는 지교회는 많은 공교회의 하나이며 담임목사와 함께 섬기는 교회도 공교회의 한 부분이다.
모든 목회자가 섬기는 교회는 세계교회, 공교회의 한 부분이며, 우리 모두는 이 일을 위해 부름을
받았다. 지교회에서도 마찬가지이다. 부교역자는 담임목사의 책임 목회를 섬기는 단순한 업무만 하는
것이 아니라 담임목사의 목회 업무분담에 의하여 분담된 한 부분의 책임자로 업무를 수행하여야
한다. 부교역자는 하나의 교회를 이루기 위하여 상호협력하여 자신에게 분담된 업무를 최선을 다하여
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수행해야 하는 담당자이다. 교회 학교, 교구 혹은 상담이나 복지 등 분담된 업무의 책임자로 임하는
자세가 부교역자에게 요구된다. 이미경은 2008년 8월 크리스챤 투데이에서 부교역자는 단순히
담임목사의 사역을 돕는 보조자가 아닌 동역자라는 의식이 실제 목회 현장에 필요하며 제도 정립
이전에 부교역자의 인식 전환이 한국교회 전체에 필요함을 주장하였다.

97)

문제는 최근 들어 부교역자들이 신학교에서 배우는 지나친 이론 중심의 교과 과정으로 인하여
교회 현장에 와서는 부교역자로서 어떻게 사역하여야 하는지 잘 모르고 있으며 교인들을 영적으로
지도하는 것과 담임목사의 동역자가 되는 것에 부족한 점이나 갈등을 빗는 일이 종종 드러나고
있다는 것이다. 그러므로 부교역자는 사역하고 있는 교회에서 신학교에서 배우지 못한 연장된 교육의
과정이 반드시 필요하다.98) 이성희는 크게 다섯 가지로 말하고 있다. 첫째 신앙과 신학이다. 둘째
인격이다. 셋째 학문이다. 넷째는 체력관리이다. 다섯째 행정관리이다.

5. 소결론

목사는 하나님의 종으로 오직 하나님의 지시와 명령대로 행하는 직분이다. 또한 목회란 목사가
하나님으로부터 위탁 받은 양떼를 먹이고, 인도하며, 다스리는 일이다. 특히 목회는 개개인의 영혼의
삶의 전반적인 문제에 직접 관심을 가지고 치료해주는 것이다. 성경은 이런 목회의 예증으로 구약에
언급된 에스겔서 34장을 통해 개인을 돌보는 목회와 예레미야 6장을 통해 공동체를 돌보는 목회를
보여주고 또한 신약에 언급된 예수님의 목회와 바울 및 베드로의 목회 사역을 통해 목자장이신
하나님의 준엄한 목회 명령과 그를 따르는 목회의 모델을 함께 살펴 볼 수 있었다.
그리고 목회를 위해 함께 동역자로 부르신 부교역자에 대해 쉬네르고스의 어원을 고찰하며
목회의 동역자로서의 부교역자의 정체성을 함께 살펴보았고, 또 한국교회사에 나타난 부교역자의
역사적 전례를 살펴보면서 한국교회 안에 부교역자의 위치와 위상에 대해 살펴보았다.

97)

이미경, 「부교역자는 보조자 아닌 동역자라는 의식 시급」(크리스챤 투데이, 2008. 8.2), 23.

98)

이성희, 「부목사론」(대한예수교장로교 출판사, 2015. 8), 33.
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결론적으로 이 시대의 부교역자들의 모습을 살펴보면서, 교회의 청빙을 받고 담임목사의
동역자가 되며 교회의 한 부분을 섬기지만 부교역자는 궁극적으로 하나님의 부르심을 받아 하나님의
일을 하는 소명자임을 알게 되었다. 부교역자는 치리회로 구성된 당회의 결정을 따라 청빙 되지만
하나님의 부르심이며 담임목사가 업무를 분담하여 교회를 섬기지만 그것이 하나님의 소명이라고
믿고 목회에 임하여야 한다.99) 또한 부교역자들은 목회의 동역자로서 교회를 섬기기 위해서는
지속적으로 목회자로서 필요한 훈련과 교육을 지역교회 안에서 담임목사의 지도하 지속적으로
목회자로서 필요한 훈련과 교육을 가져야 한다.100)

99)
100)

김남준, 「부교역자 리바이벌」(생명의말씀사, 2014. 9), 147-9.
정동진, 「부교역자들이 계발해야 할 리더십 연구」(서울: 베드로서원, 2011), 49.

제 3 장
부교역자 훈련 프로그램에 대한 사례연구

본 연구자는 2장에서 부교역자들이 사역자와 동역자(고전 3:9)로 팀 사역을 감당하기 위해 지역
교회의 부교역자들을 위한 훈련사역이 필수적임을 주장한다. 이제 부교역자들을 훈련시키고
교육시키는 각 유형별 사례에 대해서 살펴보고자 한다. 이에 대해 필자는 한국교회 안에
부교역자들을 목회 동역자로 훈련시키는 대표적인 부교역자 훈련 프로그램들과 그리고 현재 교회
안에서 부교역자 훈련 프로그램을 두고 훈련시키고 있는 수원중앙교회와 분당우리교회, 그리고 열린
교회를 살펴보고 현재 필자가 시무하고 있는 울산 대영교회의 부교역자 훈련을 자세히 분석하여 각
사례의 장단점을 비교 분석하고자 한다.

1. 전문 세미나를 통한 부교역자 훈련 – 부교역자 리더십 세미나를 중심으로

<표 1> 부교역자 리더쉽 세미나
8.29(월)

8.30(화)

환영의 인사
10:00-11:00

부교역자 어떻게 성장하나?
- 진재혁 목사

11:00-12:00

부교역자, 누구인가?

지구촌 교회 사역 소개 2

1:00-2:00

점심식사

점심식사

2:00-3:00

지구촌 교회 사역 소개 1
부교역자 리더십의 개발

3:00-4:00
부교역자, 다른 이름
4:00-5:00
5:00-6:00

지구촌 교회 사역 소개 3
저녁식사

저녁 식사

리더십이란 무엇인가?

부교역자 리더십의 피날레

6:00-7:00
7:00-8:00
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목회자들을 위한 세미나와 교육은 많다. 그러나 부교역자들을 위한 세미나는 거의 찾아보기
힘들다. 담임 목회자와 성도들 사이에서 온갖 어려움을 감당해야 하는 부교역자들은 자신의 고충을
토로해도 주목하는 이들이 없다. 그저 훈련 과정이라 생각하라는 선배 목사들의 조언을 들으며
묵묵하게 견뎌야 하는 ‘부교역자들을 위한 세미나’가 필요하다. 지구촌 교회를 담임하는 진재혁은
한국교회 부교역자들의 아픔을 공감하며, 탁월한 부교역자가 무엇인지, 부교역자가 지니고 있어야 할
리더십이 무엇인지를 초교파적으로 1년에 2-4회 총 7번의 특강 형식으로 진행된다. 2015년 6월
22일 분당 지구촌 교회 그레이스홀에서 열린 세미나의 내용을 보면 아래와 같다.101)
첫째, 교역자에 대한 정체성을 다룬다. 현재 한국교회 부교역자들은 진퇴양난의 딜레마에 빠져
있다. 부교역자는 중간에서 ‘샌드위치’가 되어 스트레스를 받는 위치에 있다는 것이다. 담임목사를
존경할 수 없고, 교회의 제반 업무들, 홀로 이것을 감당할 수 없으며, 바꾸고 싶은 것이 있어도
‘변화’를 가져올 수 없는 위치에 있다. 이뿐 아니라 담임목사와 솔직하게 비전을 공유할 수 없고,
그래서 언제까지 이러고 있어야 하는지 자주 딜레마에 빠진다. 둘째, 그런데 사실 부교역자들이
착각하는 것이 있다. 그것은 본인이 담임목사가 되면 ‘그 때 제대로’ 할 수 있을 것 같다는 근거
없는 확신이다. 내가 담임목사가 된다면 당연히 꿈꾸던 일들이 이루어질 것이라고 생각하고 한걸음
더 나아가서는 자신이 담임목사보다 훨씬 더 뛰어나다고 생각한다. 셋째, 부교역자는 스스로를 잘
알아야 할 필요가 있다. 부교역자도 사람이며, 목회자이고, 사역자이며 동역자이고, 지도자라는
사실이다. 그런데 부교역자가 알아야 할 것이 하나 더 있다. 그것은 리더십에 대한 바른 이해이다.
리더는 힘 있는 자도 아니고, 높은 지위도 아니다. 리더는 자기 마음대로 할 수 있는 자도 아니고
성공하고 출세한 사람도 아니다. 그러므로 가장 필요한 것은 리더십에 대한 바른 훈련이다. 모든
교육이 끝나도 저절로 리더가 되지 않으며, 사역을 하면서 자연스럽게 리더십이 발전하지 않는다.
부교역자가 훈련받아야 할 가장 중요한 것들은 크게 6가지이다. 첫째, 감정을 관리하고, 둘째,
시간을 관리하며, 셋째 우선순위를 관리하며, 넷째 언어를 관리하며, 다섯째 가정을 관리하며, 여섯째
자기 관리를 관리해야 한다. 또한 부교역자는 담임목사와의 관계에서 먼저는 자기 일을 잘하는

101)

진재혁, 「부교역자 리더십, 부교역자를 위한 현실적 조언」(두란노, 2017), 13
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사람이 되고, 해결책을 제시하고, 필요한 말을 듣게 하며, 몸을 사리지 말고 무엇이든 맡길 수 있는
사람이 되어야 한다. 그리고 항상 담임목사의 편에 서며 책임을 지는 사람이 되어야 한다.
자기 사역의 리더십 계발을 위해서는 장기 계획을 가지고 전문가가 되기 위해 노력하며 교회
전체를 보며, 일하는 사람들을 키우고 평신도 리더십과 좋은 관계를 가져야 한다. 특히 돈 문제에
있어서 깨끗해야 하며 비전을 숙성 시켜야 한다. 한편 같은 부교역자들과의 관계에 있어서는
동역자의 관계를 가지되, 언제 어디서든지 도와주는 사람이 되고, 자기 자신을 알아야 하며, 팀
빌더가 되고, 정치적이지 말며, 친구가 되고, 모범을 보이고, 논쟁하지 않아야 한다. 그렇다면
부교역자의 리더십은 어떻게 계발되는가? 리더십의 파노라마를 이해해야 한다. 특히 하나님은 리더를
만드시고 세우시며 하나님은 우리에게 주신 은사와 창조하신 의도대로 최대의 영향을 끼치는 훌륭한
리더가 되기를 원하시며 하나님은 모든 사건, 모든 만남, 상황을 사용하여 리더를 만드신다. 부자
리더십 계발을 위해 자신의 모든 잠재력을 지체하지 말고 하며, 위기 때에도 리더십을 통해 자신
있게 결정할 수 있어야 하며 리더는 집중된 삶을 통해 많은 열매를 얻을 수 있고,

리더는

마지막까지 훌륭한 영향력을 계속해서 발휘할 수 있다. 이 과정을 통해서 부교역자는 나를 리더로
만드시는 하나님의 섭리를 체험하며 나의 과거에도 나를 리더로 만드시기 위해 계속된 하나님의
역사를 체험하며 나의 현재가 나의 리더십 계발을 위한 하나님의 과정임을 체험하되, 나의 미래에도
나를 사용하시기 원하시는 하나님의 은혜를 체험해야 한다.
진재혁은 4가지 유형의 리더가 있는데 바람과 함께 사라진 리더, 주전자 속의 개구리 같은 리더,
도중하차한 이무기 형 리더, 끝까지 영향력을 발휘하는 리더들이라고 말한다. 그리고 부교역자는
유종의 미를 거두는 리더가 되어야 한다고 말한다. 이렇게 끝까지 인내하여 영향력을 발휘하는
리더가 되어야 하고 일곱 가지 장애물인 돈과 성과 권력과 가정과 친지, 무사안일주의, 정신질환을
조심해야한다고 말한다.102) 진재혁의 부교역자 리더십 세미나(일명 부자 세미나)는 리더십의
파노라마 관점에서 부교역자의 삶을 바라보고, 파노라마 퍼스펙티브(panorama perspective)를 가진

102)

진재혁, 「스페셜 리포트, 이제 부자 리더십이다」(월간 교회성장, 2015년. 8월), 96.
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부교역자는 인생의 모든 사건, 만남, 상황을 자신을 리더로 세우고 만드시기를 원하는 ‘하나님의
과정’으로 바라본다고 말한다.103)
이 부교역자 세미나의 가장 큰 장점은 지구촌교회 담임인 진재혁에 의해 부교역자에 대한
구체적인 훈련이 진행 된다는 점이다. 그래서 부교역자의 사정을 잘 알아 진행되는 교육이기 때문에
부교역자로서 답답한 고충이 해갈될 뿐 아니라 리더십의 관점에서 부교역자의 삶을 과정의 하나로
이해했기 때문에 현재 겪고 있는 어려움을 하나의 큰 그림의 관점에서 이해할 수 있다. 단, 이
교육은 위탁교육이기 때문에 각 지역 교회 안의 독특한 어려움이나 아픔 등을 해소하기에는
어려움이 많다.

2. 교단 차원에서의 부교역자 훈련 – 대한예수교 장로회 통합 (고신)

부교역자의 훈련 문제는 사실 오래 전부터 여러 교단의 고민 중 하나였다. 사람이 교육을 받지
않으면 길들여지지 않는 소와 같기 때문에 고삐를 묶고 훈련이 안되면 가는 곳마다 난장판을 치는
것처럼 교육받지 않은 부교역자가 부임을 하면 교회를 깨고, 교단을 깨고, 교파를 깨고 문제가
생기는 것이다. 그래서 부교역자 교육은 중요하다. 대한예수교 장로회 고신측 동대구 노회는 노회
서기인 김하연 목사와 김종석 목사를 중심으로 노회에 소속된 부교역자들을 집중 과정을 두고
훈련한다. 주로 한국 동남 성경연구원(http://www.kosebi.org)에 위탁교육 형식으로 진행이 되었는데
주로 2박 3일 집중 강좌를 통해서 1년에 1-2회 정기적으로 시행을 한다. 회비는 개 교회에서
부담을 하고 부교역자들은 이 교육에 의무적으로 참석하여 쉼과 안식도 누리고 교제도 하고
재교육을 통해 소명과 사명을 다시 확인하는 시간을 가졌다. 2014년에 1월 14일(월)부터
16일(수)까지 진행된 코세비 프로그램을 보면 교회를 주제로 교육이 진행되어졌는데 황창기 원장이
성경에 나타난 교회 어떻게 설교할 것인가?, 김하연 교수가 오경에 나타난 교회 어떻게 설교할
것인가?, 현광철 교수의 복음서에 나타난 교회 어떻게 설교할 것인가? 황원하 교수의 사도행전에

103)

진재혁, 「부교역자 리더십, 부교역자를 위한 현실적 조언」, 14.
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나타난 교회 어떻게 설교할 것인가? 문장환 교수의 서신서에 나타난 교회 어떻게 설교할 것인가?
송영목 교수의 요한서신과 계시록에 나타난 교회 어떻게 설교할 것인가?를 주제로 세미나가
진행되어졌고, 각 시간 외에도 부교역자 고충처리에 대한 상담과 교단의 담임목사와 교회의
부교역자들이 함께 소명에 대해 나누는 시간을 가졌다.

<표 2> 한국 동남 성경 연구원 동계 세미나
월

화

수

등록 및 숙소 배정

큐티

큐티

11:0012:00

소그룹별 인사

복음서에 나타난
교회 어떻게 설교할
것인가? - 현광철
교수

교회별 모임

12:00-2:00

점심 식사 및 교제

점심 식사 및 교제

점심 식사 및 교제

기조강연
부교역자란
누구인가

서신서에 나타난
교회 어떻게 설교할
것인가? - 문장환
교수

폐회

4:00-4:30

휴식

휴식

4:30-6:00

성경에 나타난 교회
어떻게 설교할
것인가? - 황창기
교수

사도행전에 나타난
교회 어떻게 설교할
것인가?
- 황원하 교수

6:00-8:00

식사 및 나눔

식사 및 나눔

8:00-8:30

찬양

찬양

8:30-10:00

오경에 나타난 교회
어떻게 설교할
것인가? - 김하연
교수

요한 서신 및
계시록에 나타난
교회 어떻게 설교할
것인가? - 송영목
교수

10:0011:00

소그룹 나눔

소그룹 나눔

11:0012:00

취침

취침

오전 10시

2:00-4:00

이 프로그램에 참석했던 사람들은 대부분은 가장 좋았던 것은 비용을 모두 교회에서 부담하고
바쁜 교회 사역을 떠나 같은 고민을 하는 부교역자들이 함께 모여 교제하는 시간이 있어서 좋았다는
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평가가 많았다. 또 강의 내용이 대부분 부교역자들이 고민하는 설교에 대해 내용과 주제도 명확한
교회에 대한 내용이었기 때문에 가장 적절하고 유익했다는 평가가 많았다. 하지만 1년에 2번 정도
집중해서 이루어지는 수련회이기 때문에 연속성이 없고, 내년을 기약할 수 없어서 아쉽다는 평가가
많았다.
교단의 노력으로 부교역자를 훈련시키고자 하는 시도는 대한예수교 장로회 통합 측에서도 이미
오래 전부터 시행되었다. 먼저 총회훈련원 운영위원회를 통해 ‘부목사 계속 교육 지도자 양성과정
세미나’를 개최해서 각 노회에서 부목사 계속 교육 강의를 담당할 강사를 양성하고 노회 차원에서
교육을 진행하는 것이다.104) 그리고 1년에 2번 노회 차원에서 노회 목사들과 초청 강사를 통해서
목회론, 부목사론, 부목사와 사역, 부목사와 미디어, 예배, 부목사와 전도 및 심방, 부목사의 품성,
부목사와 교인과의 관계, 부목사와 동료 관계, 부목사와 행정 등의 커리큘럼으로 진행한다.
순천중앙교회 임화식은 “교회 현장에서 부목사로서 어떻게 사역을 해야 하는지 어떻게 담임목사의
사역에 조력할 수 있는지에 대한 교육이 필요한 것은 당연하다. 이것이 부목사 교육이 필요한
이유”라고 설명한다. 각 노회 훈련에서 진행할 부목사 교육은 총회 훈련원에서 제공하는 매뉴얼을
따라 진행된다.105) 다음은 2011년 실시한 총회 부목사 교육 프로그램 내용이다.

104)
105)

최은숙, “부목사 사역 위한 이론 실천적 지침들,”「한국기독공보」 2015년 4월 14일
박만서, “21세기 바람직한 부목사상을 찾는다, 부목사도 만들어져야 한다,”「한국기독공보」2013년1월 18일
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<표 3> 총회 목회 연구 세미나
월

화

수

09:00-10:00

경건회 및 식사

경건회 및 식사

10:00-11:00

부목사와 품성

부목사와 참모사역

11:00-12:00

(홍정근강남연동교회)

(최대석일산소망교회)

12:00-1:00

식사

1:00-2:00
2:00-3:00

등록 및 오리엔테이션

3:00-4:00

목회론

4:00-5:00

(임화식-순천중앙교회)

5:00-6:00

교회별 모임
체육대회

휴식 및 식사

휴식 및 식사

7:00-8:00

찬양

찬양

8:00-9:00

부목사론

부목사와 영성

9:00-10:00

(이성희-연동교회)

(김영권-영도교회)

10:00-11:00

기도회

기도회

11:00-12:00

취침

취침

6:00-7:00

폐회

대한예수교 장로회 통합 교단의 프로그램에 대한 장단점은 다음과 같다. 교단 차원에서 부교역자
훈련은 사실 모든 교단이 고민하고 있는 숙제에 대한 해답이라는 차원에서 긍정적인 평가를 받을 수
있다. 목사에게 다양해진 목회영역이 주어지고 있음에도 불구하고 이를 체계적으로 배울 수 없다는
것이 목회 현장에서 터져 나오는 볼멘 소리인데, 대한예수교 장로회 통합이나 고신 교단에서는 지난
몇 년간 주요 과제로 부목사의 문제를 지적하고 신학대학원 과정에서부터 부목사의 위치와 역할을
교육해야 한다는 목소리를 높여 왔다. 그리고 그 일환으로 이루어진 대안이기 때문에 가장 바람직한
방향을 찾았다고 해도 과언이 아니다. 특히 부교역자의 재교육 프로그램을 중심으로 부교역자들을
함께 묶어주고 그들의 고충에 대해 소통하려고 하는 점에 있어서 높은 평가를 받는다. 하지만
아무래도 총회나 노회 차원에서 진행되는 교육이다 보니 각 교회마다 처한 입장이 다르고,
담임목사에 대해 비교하거나 눈치를 보기 쉽다는 단점이 있다. 또 통합 교단의 경우 주 강사가 노회
목사이다 보니 교육을 받는 부교역자의 입장에서는 아무래도 마음껏 소통할 수 있다는 점에서
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한계가 느껴진다. 이 프로그램에 참석한 참가자들은 이런 느낀 점을 아래와 같이 기술한다.
“프로그램이 너무 담임목사가 부목사들에게 요구하는 내용이라 유익한 부분도 있었지만 아쉬운
점도 많았습니다.” (윤 00 목사)
“강의식이다 보니 지루한 점도 많았고, 교회별 모임보다 사실 타교회 사역자들과 만나고 싶은
마음도 많았습니다. 저녁 집회때는 참 좋았는데 찬양과 기도가 참 좋았습니다.” (김 00 목사)

3. 지역교회 차원에서의 부교역자 훈련

1) 수원중앙교회
수원중앙교회는 김장환 원로 목사에 이어 제 2대 고명진 목사가 부임한 이후 2007년부터 ‘과연
그 교회!’에 대한 비전을 선포하고 계속적인 도약을 하고 있다. 수원중앙교회의 비전과 사역은
‘하나님을 영화롭게 사람을 존귀하게 과연 그 교회!’라는 비전을 중심으로 지역사회의 자랑,
한국교회의 긍지, 민족의 소망, 세계의 등불이라는 4대 차원과 아래 4대 핵심가치가 존재한다.106)
4대 핵심가치의 첫째는 하나님과의 깊은 영적 교제를 통해 주님을 닮아가고 탁월한 믿음의 삶을
사는 경건한 영성이다. 둘째는 균형 잡힌 인격적 삶을 통해 선한 영향력을 행사하는 성숙한
인격이다. 셋째는 각자에게 허락하신 은사와 능력을 계발하고, 확장하여 탁월한 사역능력을 발휘하는
탁월한 역량이다. 넷째는 건강한 체력이다. 이는 효과적이고 탁월한 사역을 위해 건강한 체력을
유지하고 관리하며 경건한 영성과 건강한 체력의 기반 위에서 균형 잡힌 성숙한 인격과 탁월한
역량으로 사역하는 것을 의미한다. 또한 모든 가치는 유기체적으로 연관되어 있다.
핵심 가치를 이루기 위한 4대 프로젝트는 크게 복음증거를 중심으로 하는 예수 프로젝트,
리더를 육성하는 BK프로젝트, 섬김과 나눔의 요셉 프로젝트, 시스템을 구축하는 솔로몬
프로젝트이다. 예수프로젝트는 영혼 구원을 위한 전도, 해외선교, 국내선교, 대 사회
참여(버드내노인복지관, 외국인 근로자 복지센터), 지역개발, Global Network 구축을 감당한다.

106)

이근미, 「12큰교회의 성장비결」(도서출판 노바, 2010. 1.15), 173-4.
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BK프로젝트는 영적 지도력 및 미래 인재 양성, 차세대 리더교육, 새가족사역, 제자학교 장학,
중앙바이블아카데미, 전문리더 육성지역인재 육성을 목표로 한다. 요셉프로젝트는 섬김과 나눔,
영혼구원을 위한 사회봉사, 장애인사역, 노인사역, 재가사역, 중앙문화센터, 호스피스사역,
중앙방과후교실, Good Will Store 사업을 진행한다. 솔로몬프로젝트는 사역 시스템(소프트웨어 &
하드웨어) 구축, 사역체계 확립, 성전건축 및 교육시설 확충: 예배(성례식), 새가족 사역, 목양사역,
결혼, 장례, 섬김의 자리, 성전건축, 사역지원, 전산&인터넷을 맡는다.
이를 위해 영성 분위기, 사역프로세스 조직, 인적 물적 자원 등의 인프라 구축이 바탕을 이루고
있다. 궁극적으로 수원중앙교회의 비전은 부교역자에 대한 훈련과 기대와도 직결된다.107) 하나님을
영화롭게(To GOD) 사람을 존귀하게(To Man)하는 목회철학에 따라 부교역자 한 사람, 한 사람을
귀중히 여기며 부교역자가 곧 한 교회라는 인식으로 부교역자 훈련을 하고 있다108). 고명진의
부사역자란 누구인가 강의안에 보면 10번 슬라이드에 “부목제도는 자생적인 것이며 필요한
목회기능의 분담과 세분화를 위해 그리고 기능의 다변화와 기구의 대형화 및 사역의 전문화를 위해
생긴 것”이라고 주장하며 9번 슬라이드에서 현대목회와 부사역자를 정의하며 “부사역자는 목회의
공동 참여자이며 훈련 받는 목사이며 담임목사와 교인 사이를 연결하는 사람”임을 강조하고 있다.
특히 13번 슬라이드에서 부사역자의 3중 관계성을 말하며 “종적인 관계에서는 성부, 성자, 성령
하나님과의 관계를 통해 모범과 인격적인 삶 그리고 윤리를 배워야함을 강조”한다. 또 “횡적인
관계에서는 동역자와의 관계를 다루며 에베소서 4장의 말씀을 따라 형제관계 같은 관계이며
동질성과 지체성 그리고 동등성을 가질 것을 요구”한다. 그리고 마지막으로 “성도들과의 관계에서
편견이 없이 사랑하고 맡겨진 일에 대해 신뢰성과 일관성 있게 추진해야 하며 수직적 명령이 아닌
양무리의 본이 되어야 하고 감정표출과 채무관계를 금해야 하며 선생이 되어야 하며 섬겨야 하는
직분”임을 강조하고 있다. 특히 25번 슬라이드에서 부교역자의 준비 부분을 말하며 “경건한 영성과
성숙한 인격 그리고 탁월한 역량과 건강한 체력”으로 나누어 설명한다. 먼저 경건한 영성에서는

107)

Ibid., 175-7.

108)

고명진, “하나님을 영화롭게 사람을 존귀하게 하는 예배 - 수원중앙교회,” 「교회성장」, 2008년 3월

51
말씀과 기도 그리고 성경적 패러다임의 훈련이 필요하다고 하고, 성숙한 인격을 위해서는 정직과
성실 그리고 윤리 도덕적 청결과 섬김과 나눔의 삶을 사는 것을 말한다. 탁월한 역량에서는 전문성과
몰입의 힘 그리고 자발성과 창조의식을 갖는 것을 강조하며 건강한 체력을 위해서는 시간관리와
에너지 관리 그리고 건강관리가 필수적임을 강조하고 있다. 그리고 이후로부터는 팀별로 나누어
부교역자 훈련을 각각 진행한다. 팀별 훈련 내용을 살펴보면 다음과 같다.

<표 4> 2013-2014년 수원중앙교회 교역자 학기별 팀별 모임
프로그램

2013년 1학기

2013년 2학기

2014년 1학기

팀별 소풍

각 1회

각 1회

각 1회

서적 나눔

3권

3권

3권

특새 나눔

1회

1회

1회

특강 1회

팀별 모임 1회

세미나 1회

특강 1회

팀별 가족 소풍 1회
기타

가족 소풍 1회
특강 1회

기간

13주

12주

13주

아울러 진행되는 각 과정에 대한 세부 상황은 다음과 같다.
<표 5> 수원중앙교회 교역자 학기별 팀별 독서 목록
학기

2013년 1학기

2013년 2학기

2014년 1학기

쿠션

내 영혼의 멘토들

그래, 그렇게

회복 탄력성

삶으로 만나는

한 걸음

예수님을

지성소

구원설명서

닮아가는 20일

12 큰교회 성장비결

자네, 그길을 가려나

부교역자의
건강관리

부부의 성

1회

1회

서적

부교역자 부부
세미나 1회
특강
부교역자론
예닮삶 나눔

1회
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수원중앙교회 부교역자 훈련의 장점은 담임목사가 직접 무엇보다 교역자로 부임하는 첫 시간에
가르친다는 것이다. 그리하여 부교역자가 어떤 사람이며 무엇을 해야 하는 사람인지를 담임목사의
입을 통해 직접 배우기 때문에 부교역자로서는 선명하고 분명한 기준을 가질 수밖에 없다. 또한
부임과 동시에 가르치기 때문에 사역을 먼저 시작하는 것이 아니라 정체성과 정의를 먼저 배움으로
확실한 각인효과를 이룰 수 있다. 그리고 팀별로 나누어져서 필독서 나눔과 각 팀의 세미나나 특강
그리고 가족 소풍 등 풍성하고 다양한 방식으로 부교역자 훈련이 진행된다. 그러나 아쉬운 점은
직접적인 부교역자 훈련이라기 보다는 각 팀별 모임으로 이루어진 친교 모임이 대부분이고, 또
팀장이 누구냐에 따라서 특강과 세미나의 내용이 달라진다는 점 그리고 꼭 책자 나눔이 좋기는
하지만 일관성있는 교육방향이 없다는 점이 아쉬운 점으로 남는다.

2) 분당우리교회
분당우리교회는 이찬수를 담임으로 “예배의 감격이 있는 교회, 가정을 회복시키는 교회,
젊은이를 깨우는 교회, 세상을 변화시키는 교회”라는 4대 비전 아래, 빠른 속도로 성장하며 최근
한국 교회의 주목을 받고 있다. 이는 무엇보다도 하나님께서 일하신 결과이지만, 4대 비전의 뚜렷한
틀 안에서 교회의 비전을 성도들과 공유하며 사역해왔던 것과 무관하지 않다. 특별히 분당우리교회는
사역박람회를 성도들에게 비전을 전달하고 공유하는 전 교인 축제의 장으로 꾸려나가고 있다.
분당우리교회의 4대 비전은 다음과 같다.

(1) 예배의 감격이 있는 교회
하나님의 교회는 예배의 감격이 살아있어야 한다. 분당우리교회는 예배를 통해 성도가 무거운
죄악의 짐을 회개하고 하나님을 만나 상한 영혼이 회복되며 강한 용사가 되어 담대하게 세상에
나가는 것을 목표로 한다.
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(2) 가정을 회복시키는 교회
하나님이 창조하실 때 인간에게 주신 선물 중 가장 고귀한 것은 가정이다. 하나님은 가정을
귀중하게 여기셨고 가정은 하나님이 계시기 때문에 신성하다. 때문에 분당우리교회는 ‘가정같은
교회, 교회같은 가정’이라는 꿈을 가지고 사역하고 있다.

(3) 젊은이를 깨우는 교회
다음 세대의 영적 부흥을 위해 어린이와 청소년 그리고 새벽이슬과 같은 주님의 청년들을
그리스도께 인도하고 하나님의 말씀을 가르쳐 지키게 하여 가정과 학교와 사회에 복음을 증거케
하기 위해 젊은이를 깨우는 사역에 최우선 순위를 두고 있다.

(4) 세상을 변화시키는 교회
빠르게 변화하는 사회를 선도해 나가는 교회가 되고 지역과 사회에 영향력을 발휘하여 주님께서
주신 이웃을 사랑하라는 사명을 보다 적극적이고 힘 있게 감당하는 것을 목표로 한다. 이러한
일환으로 분당우리교회는 복지재단을 설립하고 지역 복지사역과 연계하여 이웃사랑의 사역을 온전히
감당하려 하고 있다. 국내·외 선교사역과 더불어 이웃사랑분과의 사역은 혁혁한 열매를 맺고 있는
중이다.
분당우리교회의 부교역자 훈련은 화요일 새벽마다 이루어지는 교역자 회의 시간을 통해 담임목사인
이찬수가 특별한 형식에 구애받지 않고 목회 전반에 대한 내용과 통찰을 나누는 비형식적인
교육에서 찾을 수 있다.109) 새벽마다 이루어지는 교역자회의 시간이 담임목사와 부교역자 모두에게
다시 초심을 회복하고 본질로 돌아가고자 하는 자기 성찰의 시간과 더불어 목양 사역 전체를
돌아보며 보고를 받는 형식으로 이루어진다.110) 이런 시간을 통해 얻어진 내용들을 분당우리교회에서

109)

이태형, “부교역자들이여, FOCUS를 맞춰라” 「국민일보」, 2012년 12월 4일

110)

이삭, “전략5 사역박람회를 통한 비전 공유” 「원간교회성장」, (2010년 1월), 31.
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부교역자로 행정과 새가족부를 섬겼던 김민정이 부교역자 리더십이라는 책에 기술하고 있다.111)
특별히 김민정은 “한 교회가 온전히 서 나가기 위해서는 담임목사뿐 아니라 부교역자들의 역할이
중요하다”고 말하며 “독불장군이 되어서는 안 된다”고 강조한다. 특히 부교역자는 최고 리더십이
아닌 중간 리더십으로 어떻게 하면 영성이 깊고 능력이 탁월한 사역자가 될 수 있을지를 고민하며
초점이라는 뜻을 지닌 영어 포커스 FOCUS의 스펠링을 따라 부교역자들의 정체성과 기능들을
살피었다. 그는 최고 리더십도 감탄할만한 부교역자가 되어야 한다고 강조한다. 먼저 부교역자는
발견하는 사람, ‘파인더(Finder)’다, 길들여지고 왜곡된 안전지대를 벗어나 새롭게 드러나는 틈새를
찾아야 한다. 둘째로 오너(Owner)다. 고용인이 아니라 주인처럼 생각해야 한다. 언젠가는 담임이
되어야 할 사람으로 담임 목회자의 심정을 갖고 사역을 전개해 나가야 한다. 셋째로
카운슬러(Counselor)다. 늘 상담자의 눈을 갖고 담임목회자는 물론 성도들을 대해야 한다. 넷째로
부교역자는 쓰기 편한 사람 즉 User-Friendly가 되어야 한다고 주장한다. 유능한 사람이어야 일을
맡을 수 있고 유능해지기 위해서는 미래를 예측해야 한다는 것이 김 목사의 주장이다. 마지막으로는
전문가 즉 Specialist가 되어야 한다고 주장한다.

김 목사는 “하나님의 때에 맏형 즉 부교역자의

일을 마치고 부모 즉 담임목사가 되는 날이 반드시 온다”면서 “부교역자들은 ‘지금 내 사역의
어려움을 완벽히 이해해 주는 사람은 이 세상에 아무도 없다’는 사실을 기억, 관점을 바꾸어 정확히
과녁을 맞히는 유쾌하고 명쾌한 부교역자의 삶으로 전환을 해야 한다”고 강조하ㄴ다.112)
분당우리교회의 부교역자 훈련은 형식 교육이 아닌 비 형식 교육으로 담임목사가 매주 목회
전반에 대해 자신이 깨달은 통찰과 함께 그 때 즉흥적으로 생각나고 느끼고 깨닫는 바를 나누는
형식으로 이루어지기 때문에 부교역자들이 잘못 해석하면 잔소리처럼 여겨지기 쉽다. 체계적인
교육이 아니라 비형식적인 교육이기 때문이 즉흥성과 현장성을 갖춘 내용이지만, 체계적으로 정리가
된 내용을 가르치는 것이 아니기 때문에 담임목사의 감정과 컨디션에 영향을 받기 쉽다. 또한
부교역자들이 담임목사에 대해 존경하고 기꺼이 따르는 마음이 있을 때 이 교육이 최상으로

111)

김민정, 「교회를 세우는 부교역자 리더십」(서울: 생명의 말씀사, 2012), 21.

112)

이태형, “부교역자들이여, FOCUS를 맞춰라” 「국민일보」, 2012년 12월 4일
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적합하지만 담임목사에 대해 갈등이나 상처가 있는 경우에는 객관적인 교육의 실효성마저 잃기
쉽다.113) 아쉬운 점은 분당 우리 교회도 수원중앙교회처럼 체계적이고 지속적인 교육이 이루어지는
것이 아니라 단회성 교육으로 이루어진다는 점이 한계이다. 근래에 이런 한계를 극복하기 위해
분당우리교회에서는 부교역자들을 김민정 목사의 좋은 목회 연구소(http://www.churchinhim.org)에
위탁교육을 하며 “실전에 강한 부교역자 세미나”를 듣게 한다는 것이다. 김민정의 부교역자 세미나
내용은 다음과 같다.

<표 6> 좋은 목회 연구원 부교역자 세미나
월

화

오전 10시

등록 및 숙소 배정

식사

11:00-12:00

등록 및 환영

상담자의 눈을 가지라

점심 식사
12:00-2:00

점심 식사 및 교제
및 조별 교제
나의 부교역자 생활

2:00-4:00

쓰기 편한 사람이 되라
-김민정 목사

4:00-4:30

휴식

휴식

발견하는
4:30-6:00

전문가처럼 행하라
사람이 되라

113)

6:00-8:00

식사 및 나눔

8:00-8:30

찬양

8:30-10:00

주인공처럼 생각하라

10:00-11:00

소그룹 나눔

11:00-12:00

취침

김민정, 「교회를 세우는 부교역자 리더십」, 112.

폐회
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이 세미나는 현재 사역에 몸을 담고 있을 뿐 아니라 예비 교역자에게도 유용한 지침으로 실제
사역 현장에서 유능하고 탁월한 교역자로 하나님의 일을 감당하도록 도와주는 역할을 하게 한다.
하지만 여성 사역자의 특별한 경우가 한국교회의 보편 타당한 훈련으로 사용되어지기에 한계가 있고
또 참석한 대부분의 사람들이 조금 더 구체적인 나눔이 있었으면 하는 바램이 많았다. 다음은 이
세미나에 참석했던 사람들의 소감문이다.
저는 지난 학기 담임목사와의 갈등으로 어려움이 많았습니다. 그리고 지금까지도 담임목사와의
관계가 풀어지지 않아 많이 힘들었는데 이 세미나를 통해 담임목사를 이해하는 아주 중요한 시간이
되었습니다. 하지만 너무 나눔 시간이 짧아서 그저 강의를 듣고 끝나는 것 같아서 아쉬움이
많았습니다. (조장1)
저희 조는 대부분 부교역자 5년차 이상들이 많았는데, 사실 진로에 대한 고민이 많았습니다.
그런데 강의를 들으면서 지금 이 자리에서 내가 어떻게 하느냐가 결국 나의 인생 진로를
결정하신다는 김민정 목사님의 말씀을 들으며 강한 도전을 받게 되었습니다. 그리고 마지막 시간에는
다시 한번 하나님과 교회 앞에서 헌신과 충성을 다짐하는 시간이 되었습니다. 하지만 나눔이
부족해서 그것이 조금 더 보완되었으면 하는 바램입니다. (조장 4)114
분당우리교회 부교역자 훈련은 사실 위탁교육에 가깝지만 그래도 매주 마다 담임목사가 마음
다해 전하는 호소에 부교역자들이 한 마음으로 반응하고 있으며 또 좋은 기간에 위탁 교육을 하는
것이 좋은 방법임을 제시해준다. 지금 한국교회 안에서 가장 균형 잡힌 성장을 하고 있는
분당우리교회의 부교역자 훈련이 구체적으로 정리 되어지고 소개 되어서 한국교회 안에 모든
부교역자들에게 이 시대를 목회를 준비하는 목회자로 세우는데 일조하기 바란다.

3) 열린교회 - 열린교회 목회자 인턴십 (목회자 후보생을 대상)
열린교회는 대한예수교장로회 합동 측에 속한 교회로 김남준이 담임으로 2004년에 부임한 이후
현재까지 꾸준한 성장을 이루어왔다. 열린 교회는 모든 성도들이 거룩한 예배와 참된 목양, 그리고

114

김민정, “유능한 부교역자를 기대하며” 「목회와 신학」, (2013년 2월) 24-25
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체계적인 양육과 훈련을 통해 참된 신자를 양성하여 거룩한 삶을 통한 가정, 학교, 사회, 조국교회,
그리고 하나님의 나라를 회복하는 일꾼으로 세워가고자 하는 사명을 가지고 있으며, 성도들이
사명성취를 위한 실제적 전략으로 교회 안에서 드려지는 거룩한 예배에 적극적으로 참여하여
하나님과의 실제적 만남을 경험하는 참된 신자가 되며 주님께서 만나게 해주신 참된 목양관계
안에서 실시되는 양육과 훈련에 적극적으로 참여하여 구역 모임과 새 가족들을 실제적으로 섬기는
평신도 사역자가 되는 것이다. 또한 가정에서, 참된 진리의 터 위에서 온전한 사랑을 나누기 위해
가정예배를 드리고, 하나님 앞에 올바른 사명을 다하기 위해 기도를 쉬지 않고, 어린 자녀를 어릴
때부터 주의 교양과 훈계로 양육하여 하나님 나라의 일꾼으로 키워내며 일터에서 기독교적 가치관을
실천하고, 참된 신자로서의 본분을 지키고, 성실, 사랑, 섬김의 자세로 최선을 다해 일에 임하고,
신우회 활동 등을 통해 그리스도인으로서의 영향력을 확대해 나가는데 있다. 특히 구역모임을 통해
이웃의 영혼 구원을 위해 기도하고, 지역 복음화와 지역 봉사활동에 적극적으로 헌신하는 모범적인
삶을 살아간다.
열린교회가 추구하는 공동체는 공동체는 첫째 거룩한 예배의 감격이 있는 예배 공동체로 예배를
통해 인격적으로 하나님을 만나는 감격이 있으며 성도는 예배를 통해 부어지는 성령의 은혜와
생명의 능력을 공급받아 어둡고 험한 세상을 이기며 살아가도록 하며, 둘째 선명한 복음 선포가 있는
진리 공동체로 수많은 영혼들이 하나님을 인격적으로 만날 수 있도록 다리를 놓아주는 진리
공동체를 지향하며, 셋째 따뜻한 돌봄이 있는 사랑 공동체로 목자 없이 유리 하고 방황하는 양떼에
대한 주님의 마음이 있다. 주님과 같이 따뜻한 돌봄과 섬김을 실천함으로 세상을 고치고 변화시키는
사랑 공동체이다. 넷째 진실한 신앙을 세우는 훈련 공동체로 참된 목양을 통해 강한 영적 군사요,
참된 신자를 양성한다. 모든 성도들을 진실한 신앙을 가진 참된 신자들로 세워서 하나님을 기쁘시게
하고 성령의 거룩한 열매를 맺게 하는 훈련 공동체이며, 다섯째 불타는 사명이 있는 선교 공동체로
아직 교회 밖에 있는 영혼들을 향한 불타는 사명이 있다. 울타리를 넘는 주님의 사랑으로 죄 가운데
죽어가는 수많은 영혼들을 주님의 품으로 인도하는 선교 공동체이다.
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열린교회는 목회자 인턴십으로 한국교회 안에 정평이 나 있다.115) 열린교회의 목회자 인턴십은
김남준의 책 부교역자 리바이벌에 잘 나타나 있다. 그는 이 책에서 “목회의 첫발을 딛는 그대들이여,
부교역자 시절을 최고의 목회 훈련 과정으로 삼으십시요. 사역의 초석을 다지고 관계의 기쁨을
배우며, 사랑과 헌신과 기도의 훈련을 완성해 나가 하나님과 맡겨진 영혼 앞에 우주적이고 거룩한
존재의 울림이 있는 사람이 되라”고 가르치고 있다.116)
김남준은 열린교회를 개척하고 10년 정도 흘렀을 때 교인 수가 늘어나고 목회적 필요에 의해
교회의 가능들도 복잡해지며 그래서 자연스럽게 부교역자가 늘어났을 때 교회의 선교적이고 목회적
상황은 유능한 교역자들을 요구하고 있었을 때 당시에 교역자들은 헌신된 사람이었기는 했으나
제대로 어떻게 사역을 감당해야할지 모르는 사람이었다고 한다. 그 때 그의 마음 속에 들었던 생각을
그는 이렇게 말한다:

“……얘야, 너도 한때는 그렇게 목회 사역에 미숙한 사람이었단다. 네가 그들을 형제나
자식처럼 여기며, 목회 사역은 이렇게 하는 거라고 따뜻하게 가르쳐줄 수 는 없겠니? 내가
너에게 그리했던 것처럼 너도 그들을 향해 좀 더 오래 참고 기다려 줄 수는 없겠니? 순간
제 마음이 눈 녹듯이 녹으며 눈물이 쏟아졌습니다. 그리고 동역자들을 향한 원망과 불만이
사라지고 안팎으로 많은 어려움 속에서 힘겹게 교회를 섬기는 그들의 아픔과 고통들이
가슴 저미도록 다가왔습니다. 저는 오랫동안 그들이 동역자이기 전에 그리스도 안에서
피붙이라는 사실을 잊고 지냈습니다. 수일 동안을 동역자들을 교회에 고용된 일꾼처럼
생각했던 일과 사랑으로 그들의 허물을 덮고 오래 기다려주지 못한 점을 반성하며
보냈습니다. 그리고 얼마 후, 처음으로 부교역자와 그 아내들에게 목회자로서의 삶과
사역의 기술을 나누는 시간을 가졌습니다. 사역분야별로 그리고 기혼과 독신 여부를
기준으로 동역자들을 몇 개 그룹으로 나누어 모이게 한 후, 책망이나 질책의 감정이 없이
사랑하는 자식을 훈계하듯이 바른 목회를 위한 사역의 실천이 무엇인지, 학문을 어떻게
탐구해야 하는지, 경건의 생활과 신앙의 인격을 어떻게 함양해야 하는지, 목회의 지도력을
기르는 일과 위기 상황에서 결단력 있게 대응하는 방 법 등에 대해 가르쳐주었습니다.”117)

김남준은 목회 사역을 사람들과 함께 하는 일이라고 말한다. 나와 틀린 점이 많은 여러 사람들과
함께 용서 받은 죄인 중 한 사람으로 용서 받지 못한 죄인들을 회심으로 인도하고 용서 받은

115)

김남준, “COVER STORY 성도의 삶을 터치하는 목양적 심방” 「원간교회성장」, (2010년 6월), 22.

116)

김남준, 「부교역자 리바이벌」(서울: 생명의 말씀사, 2014.9), 9.

117)

Ibid., 11.
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죄인들을 더욱 더 그리스도의 형상을 닮게 하는 일이 목회라고 말한다.118) 한 사람이 단지 교회에
출석하는 사람이 아니라 하나님 나라를 알리는 존재의 울림을 지닌 온전한 성도가 되어가도록 그의
전인적 삶을 돌보는 것이 목회다. 사회 개혁가는 사회를 고치고, 의사는 인간의 육체를 고치지만,
목회자는 사람의 영혼과 삶은 물론 그들의 변화된 존재와 생활로써 사회까지 바꾸도록 부름 받은
사람이기에 목회자는 특별한 사람이어야 할 이유가 바로 여기에 있다.119) 탁월한 지식과 사상,
뜨거운 사랑과 선한 인격, 열렬한 기도와 불타는 헌신, 능력 있는 설교와 뛰어난 목회 기술 등 모두
훌륭한 목회 사역을 위해 없어서는 안될 요소이기에 그럼에도 불구하고 끊임없는 훈련이 필요한
것이다.120)
김남준은 먼저 교회 학교 사역자들을 위해서는 사역의 초석을 다지는 시간으로 부부가 함께
섬기며 말씀의 지식으로 함께 동역함을 배우고 교양과 섬김 그리고 기도 사역을 구체적으로 시킨다.
청년 교구 사역자들에게는 관계의 기쁨을 배울 수 있도록 총체적인 교구 사역에 대한 안목과 함께
환경을 뛰어 넘는 기도생활 그리고 동역자들에 대한 배려와 존중의 태도를 훈련시킨다. 장년 교구
사역자들에게는 목회의 기술을 실제적으로 연마하며 훈련의 삶과 사랑과 헌신의 삶을 교구를 통해
배우며 자기 가정에 적용할 수 있는 구체적인 기술들을 배우게 한다. 마지막 싱글들인 여성 교구
사역자들에게는 꺼지지 않는 기도의 불로 영혼을 향한 사랑과 자기를 다 쏟아 붓는 헌신을 가질 수
있도록 구체적인 훈련의 장을 만들어가고 있다.121)
열린교회의 부교역자 훈련은 이미 신학교수로 그리고 교회를 개척해서 성장을 이룬 목회자로
정평이 나 있는 김남준의 힘이 크다. 그리고 균형 잡힌 신학과 사색 아래 부교역자들이 체계적인
목양 훈련을 배울 수 있다는 장점이 있다.

118)

김남준, “나는 신학공부를 이렇게 해왔다 volume 1” 「생명의 말씀사」, (2016년 3월), 39.

119)

김남준, 「부교역자 리바이벌」, 32.

120)

Ibid., 121.

121)

Ibid., 89.

60
4) 울산 대영교회
울산 대영교회는 1960년 울산읍 교회로 시작해서 1966년 고 조성국 원로 목사의 부임과 더불어
울산에 대한예수교 장로회 합동 측 제 1호 교회로 시작되었다. 37년의 목회를 끝으로 교육적, 인격적
목회의 모델로 고 조성국 원로 목사가 은퇴를 하게 되었고, 2002년 사랑의 교회에서 고 옥한흠
목사의 부교역자로 14년동안 섬겼던 조운 목사가 부임하면서 울산 대영교회는 새로운 성장의
전환점을 맞게 되었다. 조운 목사는 「종교개혁은 제자훈련으로 시작한다」에서 대영교회의 성장을
이렇게 기록한다:
“……2002년 12월 필자가 부임할 당시 청장년 출석 600여명, 다음 세대 교회
학교(영아부-고등부) 출석 250여명이었으나 2017년 8월 현재 청장년 출석 3,600여 명,
다음 세대 교회 학교 출석 2,100여 명으로 건강하게 성장할 수 있었다. 다음 세대 훈련과
사역에 집중한 결과, 2002년 12월 부임 당시 출석 성도 90% 이상이 50대 이상이었으나
2017년 8월 현재는 출석 성도 90% 이상이 50대 이하가 되었다는 점도 무척
고무적이다.”122)

조운 목사의 목회 철학 아래 울산 대영교회는 지난 15년동안 양적, 질적으로 크게 성장했을 뿐
아니라 모든 성도들이 하나님이 자랑하시고, 세상 사람들이 존경하는 바로 그 교회, 울산 대영교회로
세워나가고 있다. 특히 울산 대영교회는 울산을 성시화하고 시대를 감당하는 교회가 되기 위해
6개의 핵심가치를 두고 사역을 하는데, 첫째, 최고의 예배로 하나님께 영광 돌리고 예배의 모델을
제시하는 교회 둘째, 가정을 회복시키고 건강한 가정과 교회들을 세우는 교회 셋째, 평신도를
건강하고 강하게 훈련하여 사역자로 세우는 교회 넷째, 지역 사회를 이단과 이슬람, 동성애
등으로부터 지키고 나눔과 섬김으로 봉사하는 교회, 다섯째, 다음 세대 인물을 키우고 통일을
준비하는 교회 여섯째, 열방을 품고 선교하며 선교의 새로운 모델을 제시하는 교회이다. 중요한 것은
조운 목사는 이 사명과 핵심 가치를 이루기 위해 가장 중요한 것 중 하나로 부교역자를 평생
동역자로 세우는 일에 최선을 다하고 있다는 것이다.
특히 조운 목사는 영화 <제자도 – 제자 옥한흠 2>에서 사랑의 교회에서 고 옥한흠 목사와 함께

122)

오정호, 한태수, 조운 외, “종교개혁은 제자훈련으로 시작한다” 「국제제자훈련원」, (2017년 10월 28일), 183-4.
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동역했던 지난 14년동안 어떤 부교역자가 되어야 할지에 대한 특별한 고민이 있었다고 말한다.123)
단순히 옥한흠 목사를 돕는 조력자가 아닌 어떻게 하면 담임목사에게 위로가 되고 힘이 되고 격려가
될 것인가를 고민하고 담임목사의 최고의 동역자가 되기 위해 애쓰고 힘썼다고 말한다.124) 그 뒤
울산 대영교회로 부임해서 그는 가장 먼저 교회의 평신도 리더들인 장로과 권사들을 제자훈련
시키는 일과 더불어 부교역자들을 제자 훈련시키고 평생 동역자로 세우는 과정을 시작한다. 현재
대영교회는 부교역자 모집 광고125)에서부터 평생 동역자를 모집한다고 광고를 하며, 일단 부교역자로
사역을 시작하게 되면 1년동안 조운 목사와 목회 철학을 공유할 특별한 과정의 훈련을 시작한다.
크게 5가지 영역에서 평생 동역자가 되기 위한 훈련 과정을 실시하는데, 먼저 대영교회에
들어온 모든 부교역자들은 일주일간 선임 교역자들을 통해 신임 교역자 집중 훈련 과정을 받게 된다.
이 때 울산 대영교회의 목회 비전과 목회 철학 그리고 부교역자 복무 규정을 배울 뿐 아니라 평생
동역자로서 스스로의 정체성을 확인하는 부교역자론과 소명론 그리고 사역자로서 자기 자신을 잘
알기 위한 DISC, MBTI, 은사 점검 등의 훈련을 받게 된다.

집중 훈련과정이 끝나면 1년의 교육

훈련 과정이 실시되는데, 이 때 주로 4가지 방법으로 훈련과정이 진행된다. 첫째는 개별 필독서
훈련으로 1년동안 약 20권의 신임 교역자 필독서를 읽히고 조운 목사의 주일 설교를 요약하면서
담임목사의 목회 철학을 함께 공유하며 생각과 마음을 일치하는 사역자로 세우는 과정이고, 둘째는
팀별 독서 훈련으로 토요일마다 조운 목사가 직접 선정해준 교역자 독서 과제로 팀장 목사의
인도아래 팀별로 나누어 책을 요약하고, 나눔을 통해 목회에 적용하는 과정이다. 이 과정을 통해
지금 사역하고 있는 사역 현장에서 끊임없는 자기계발과 함께 실행력을 갖춘 교역자로 세워지는
계기가 된다. 셋째는 초청강연으로 한 달에 한번 금요일 심야부흥회에 오시는 강사들 가운데
사역자들의 귀감이 될만한 특별한 강사들을 선정해서 약 1시간에서 1시간 20분 동안 부교역자
세미나를 듣는 것이다. 이 때 주로 부교역자 시절을 경험한 선배 목사들의 목회 경험담과 사역

123)

김상철, “영화 제자도 – , “제자도 - 제자 옥한흠 2” 「파이오니아」, (2016년 11월 10일 개봉) – 조운 목사 인터뷰중

124)

Ibid.

125)

노충헌 기자, “교회, 다음 세대 미래에 투자하라” 「기독신문」, 2016년 10월 14일
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사례등을 배우고 익히며 그들의 시행착오를 통해 자신에게 적용할 구체적인 목회 적용점을 배우게
된다. 마지막으로 <담임목사와 함께 하는 제주도 여행>으로 사역 1년차가 마무리될 즈음 1년동안
함께 사역한 부교역자들과 함께 조운 목사가 직접 함께 시간을 보내며 고충을 듣고 위로하며
격려하며 사역의 방향성을 함께 모색하고 세워나가는 시간을 보내는 것이다.

<표 7> 대영교회 부교역자 훈련과정
신임교역자
개별 교육과정

팀별 독서 과정

훈련
목회 비전
개별 필독서

제주도 여행

1달에 한번

개인 고충 상담

특강 형식으로
부교역자론

담임목사와
소통

1달에 1번

2박 3일

AXIOM
(빌 하이벨스)

목회 철학
20권 레포트
훈련
내용

담임목사와

세미나 특강
과정

부교역자론

그들은 교회가

자기 평가

아니라 리더를
주일설교요약
떠난다

(MBTI, DISC)

책 요약
훈련
기간

1주

1년

매주

다음은 대영교회 부교역자 훈련을 거친 교역자들이 나누었던 소감이다.
“저는 지금까지 부교역자 훈련이라고는 단 한 번도 받아 본적이 없습니다. 그런데 대영교회에
입사해서 이런 과정의 훈련을 받으면서 많이 회개했습니다. 그동안 열심히는 사역을 했지만 정말
부교역자로서 나 스스로에게 점수를 주면 20점 밖에 줄 수 없다는 사실이었습니다. 이유는
간단합니다. 저는 정말 하나님 편과 교회 편이 아니라 내 편에서의 열심에 불과했기 때문입니다.” (황
00 목사)
“부교역자가 해야 할 일이 무엇인지 훈련을 받으면서 명확하게 이해할 수 있었습니다. 함께
대영교회에 입사한 사역자들끼리 늘 하는 말이 우리가 담임이 되면 정말 다른 것은 몰라도 이
프로그램은 꼭 도입하자고 합니다.” (김 00 목사)
“제일 좋았던 것은 담임목사님과의 제주도 여행이었습니다. 그 시간에 그 동안의 오해가 풀리고
멀리서만 있던 담임목사님이 아니라 나의 담임목사님이구나가 느껴졌습니다. 정말 행복했습니다.” (조
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00 전도사)
대영교회 부교역자 훈련 과정을 통해 조운은 본인 스스로가 사랑의 교회에서 14년간 부교역자로
사역한 내용을 바탕으로 “부교역자는 하나님의 동역자요 또한 담임목사의 동역자며 교회의
동역자”라는 사실을 정의한다.126) 특히 조운은 울산대영교회 부교역자들이 부교역자 훈련을 통해
자신의 바른 정체성을 회복하여 ‘하나님의 동역자’로 또한 ‘담임목사의 평생 동역자’로 세워지길
원하며, 또한 사역에 있어서 본질에 집중하며 행복하게 사역하기를 원한다. 그래서 조운은 부교역자
청빙 공고에도 이렇게 공고를 한다. “울산 대영교회에서 평생 동역자를 찾습니다! 울산을 성시화하고
시대를 감당하며, 다음 세대를 세우고 열방을 향한 뜨거운 비전을 가진 울산 대영교회가 같은 목회
철학으로 하나님 나라를 확장할 충성된 동역자들을 모집합니다!”127)

특히 부교역자의 시간이 단순히

담임목사로 가는 과정의 시간이 아니라 하나님 앞에 온전히 드려져야 하는 시간이며. 언젠가
목자장이신 하나님 앞에서 준엄히 심판 받을 시간임을 강조해서 말한다.128)

4. 소결론

조성돈은 「한국교회 부교역자의 사역 현황에 대한 설문조사 결과 분석」에서 부교역자로서
가장 큰 어려움이 무엇이며, 개선을 위해 어떤 조치가 필요한지를 물었다.129) 이에 대해 응답자의
22.9%가 ‘담임목사의 부당한 언행.’ ‘권위주의 근절’을 꼽았고 또한 처우개선이 시급히 필요하다고
한다. 그러나 부교역자로서 겪는 가장 큰 어려움은 경제적인 면보다는 교역자로서 자존심을 모두
내려 놓어야 하는 일들이었다. 조성돈은 이렇게 말한다.:

“……한국교회에서 부교역자의 삶을 한 마디로 말해 보라고 했다. 그 결과는
참담했다. ‘종/머슴/노예’라고 대답한 이들이 10.8%였고,
‘계약직/비정규직/인턴/일용직/임시직’이라고 대답한 사람도 8.1%였다. 그리고 ‘담임목사의

126)

김상철, “영화 제자도 – , “제자도 - 제자 옥한흠 2” 「파이오니아」, (2016년 11월 10일 개봉) – 조운 목사 인터뷰중

127)

교역자 모집 전면 광고 「기독신문」, 2017년 9월)

128)

오정호, 한태수, 조운 외, “종교개혁은 제자훈련으로 시작한다” 「국제제자훈련원」, (2017년 10월 28일), 193.

129)

조성돈, 「한국교회를 그리다」 CLC, 196-9.
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종/하인/하수인’이 5.5%, ‘소모품/부속품’이라고 대답한 이가 5.2%, ‘을/병/정/갑질 당하는
삶’이 4%, ‘직원/회사원/직장인/부하직원’이 3.5%, ‘고난/고달픈 삶/힘든 자/어려운 삶’이
3.4% 등으로 나왔다. 이런 정의를 보면 자신을 교역자나 성직자로 보는 사람은 없다는
것이다”130)

이런 통계를 볼 때마다 지금 필자를 비롯한 부교역자의 시기를 거치는 모든 일들이
부교역자로서의 바른 정체성을 갖는 것이 중요함을 다시 한번 깊이 깨닫게 된다. 다행인 것은 그래도
아직 여러 단체들과 몇몇 교회들이 이런 부교자 훈련을 통해 다음 세대 목회자들을 나름대로 잘
준비하고 있다는 것이다.
먼저 전문 세미나를 통한 진재혁의 부교역자 훈련인 부자 세미나는 리더십측면에서 부교역자의
삶과 사역을 이해하고 하나의 거대한 파노라마 퍼스펙티브(panorama perspective)를 가진 부교역자를
세운다는 점에서 긍정적인 평가를 받을 수 있다. 그러나 이 교육은 위탁교육이기 때문에 각 지역
교회 안의 독특한 어려움이나 아픔 등을 해소하기에는 어려움이 많다.
예장 고신이나 예장 통합의 노회 차원에서 실시되는 부교역자 훈련의 경우 교단 차원에서
개교회가 가지고 있는 실제적인 문제에 대한 해답이라는 차원에서 긍정적인 평가를 받을 수 있다.
특히 부교역자의 재교육 프로그램을 중심으로 부교역자들을 함께 묶어주고 그들의 고충에 대해
소통하려고 하는 점에 있어서 높은 평가를 받을만하다. 그러나 노회 차원에서 진행되는 교육이다
보니 각 교단이나 교회마다 입장이 다르고, 서로에 대해 비교하거나 눈치를 보기 쉽다는 단점이
있다. 또 통합 교단의 경우 주 강사가 노회 목사이다 보니 교육을 받는 부교역자의 입장에서는
아무래도 마음껏 소통할 수 있다는 점에서 한계가 느껴진다. 마지막 지역교회 안에서의 부교역자
훈련은 수원중앙교회, 분당우리교회, 열린교회 그리고 대영교회의 예를 들었다.
수원중앙교회 부교역자 훈련은 담임목사가 직접 부교역자들에게 기준을 제시하고 가르친다는
것이다. 담임목사의 입을 통해 직접 배우기 때문에 사역을 하는 부교역자로서는 분명하고 선명한
기준을 가질 수밖에 없다. 또한 부임과 동시에 가르치기 때문에 사역을 먼저 시작하는 것이 아니라
정체성과 정의를 먼저 배움으로 확실한 각인효과를 이룰 수 있다. 그리고 각 팀별로 나누어 부교역자

130)

Ibid., 201.
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훈련이 진행되기 때문에 친밀함을 누리며 교육이 진행되어지나 아쉬운 친교 모임이 대부분이고, 또
팀장이 누구냐에 따라서 특강과 세미나의 내용이 달라진다는 점 그리고 꼭 책자 나눔이 좋기는
하지만 일관성 있는 교육방향이 없다는 점이 아쉬운 점으로 남는다.
또 분당우리교회의 부교역자 훈련은 형식 교육이 아닌 비 형식 교육으로 담임목사가 매주 목회
전반에 대해 자신이 깨달은 통찰과 함께 당시에 즉흥적으로 생각하고 깨닫는 바를 나누는 내용으로
이루어진다. 하지만 체계적인 교육이 아니라 비형식적인 교육이기 때문이 즉흥성과 현장성을 갖춘
내용이지만, 체계적으로 정리가 된 내용을 가르치는 것이 아니기 때문에 담임목사의 감정과 컨디션에
영향을 받기 쉽다. 또한 좋은 기관에 참여시켜 훈련을 시키고 있는데 이 부분에 대해서는 긍정적인
좋은 평가를 얻고 있다.
열린교회는 이미 신학교수로 그리고 교회를 개척해서 성장을 이룬 목회자로 정평이 나있는
김남준의 힘이 크다. 그리고 균형 잡힌 신학과 사색 아래 부교역자들이 체계적인 목양 훈련을 배울
수 있다는 장점이 있다. 하지만 너무 담임목사 의존적이라는 점이 역시 약점이라고 볼 수 있고 같은
부교역자의 입장에서 함께 배우고 함께 가르치는 과정이 필요하다.
마지막 울산 대영교회는 평생 동역자를 세우는 1년의 과정으로 집중훈련과 개별 필독서 훈련,
팀별 독서 훈련과 초청 강연 그리고 담임목사와 함께 하는 제주도 여행으로 부교역자로서 바른
정체성을 회복하여 ‘하나님의 동역자’로 또한 ‘담임목사의 평생 동역자’로 세워지길 원하며, 또한
사역에 있어서 본질에 집중하며 행복하게 사역할 수 있도록 훈련시킨다. 하지만 아쉬운 점은 부부가
함께 하는 교육이 없다는 것 그리고 너무 타이트한 교육이 진행되다보니 교역자들이 교육 과정을
진행하면서 질릴 수 있다는 점이 한계로 남는다.
부교역자는 결코 교회 내의 불우이웃도 소모품이나 열등 하인이 아니다. 부교역자는 하나님께서
교회를 세우도록 하기 위해 부르신 하나님의 동역자이며, 담임목사의 목회 동역자이다. 이 정체성과
역할론의 회복을 위해 건강한 교회 공동체의 훈련이 꼭 필요하다.

제 4 장
울산 대영교회 부교역자 훈련에 대한 설문 연구

1. 설문의 목적과 과정

교역자들에게 필요한 것은 성경적인 분명한 자기 인식과 목회 동역자로서 준비되기 위한
훈련과정이다. 이에 필자는 울산대영교회를 중심으로 부교역자 훈련이 어떤 영향력과 효과가
있었는지를 설문을 통해서 알아보려고 한다. 설문은 울산대영교회 부교역자들을 대상이었다. 기간은
2017년 9~10월 동안에 이루어졌고, 30여 명의 부교역자들을 대상으로 사전 협조 및 조정과정을
거쳐 직접 전수 조사하였다. 리버티 대학교의 Institutional Review Board(IRB)를 통해 승인을 받은
설문 동의서(Consent Form)에 동의하지 않은 인원을 제외한 30명의 결과가 수집되었다. 설문조사를
시행한 부교역자들은 다양한 지역분포를 이루고 있다. 그리고 울산대영교회에서 사역한지 1년에서
10년 이상 되는 다양한 연령층을 대상으로 조사를 진행하였다.
설문은 세 개의 영역으로 나뉘어 있고, 전체 21개 문항으로 이루어져 있다. 질문형태는 20개의
객관식 문항과 1개의 주관식 문항으로 이루어져 있다. 20개의 객관식 문항 중 7개의 문항은 ‘1번
아주 유익했다, 2번 유익했다, 3번 그저 그랬다, 4번 안 유익했다, 5번 아주 안 유익했다’와 같이
긍정에서 부정까지 5점 만점으로 수치화가 가능하도록 했다. 점수가 낮을수록 긍정적인 부분이 많은
것이다.
본 설문의 제목은 ‘팀목회를 위한 부교역자 훈련 프로그램에 대한 연구 – 울산 대영교회를
중심으로의 연구 설문’이고, 일반적인 질문, 부교역자 사역 기간, 부교역자 훈련 여부 영역으로
이루어져 있다. 첫 번째, 일반적인 영역은 설문자의 성별, 연령, 직분 등에 대해서 질문한다. 이를
통해 각 교역자의 기본적인 형편과 상황을 살펴볼 수 있다. 두 번째, 부교역자 사역 기간은
부교역자로서 교회에서 얼마나 시무했는지 그리고 대영교회에서 얼마나 시무했는지에 대해서
질문한다. 이는 각 교역자의 부교역자로서의 평균 사역 기간을 점검하는데 도움을 줄 것이다. 그리고
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마지막 부교역자 훈련 여부 영역에서는 지금까지 부교역자에 관한 수업이나 세미나 그리고 이
전교회에서 부교역자의 훈련 경험 및 담임목사와 부교역자의 관계에 대해 그리고 울산 대영교회
부교역자 훈련 프로그램에 대한 구체적인 각 개인의 평가 질문이다. 울산 대영교회 부교역자 훈련
프로그램에 대한 인식과 반응을 살펴보고, 그 효과에 대한 정보를 줄 것이다. 또한, 단답형 주관식
질문도 있다.

2. 설문 결과 및 분석

본 연구자는 모든 데이터를 Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) Version 12를 통해
분석하였다. 설문 결과는 빈도 분석을 통한 원그래프 형식으로 나타내었으며, 표기는 퍼센트
방식으로 하였다. 설문 결과 분석은 영역별로 전체적인 평균을 먼저 살펴보고, 각 교역자들의 설문을
분석하고 SPSS의 교차 분석 기능을 활용한 분석도 하였다.
일반적인 질문은 크게 설문자의 성별, 연령, 직분 등에 대해서 세 가지의 질문으로 구성되어
있다. 일반적인 질문을 통해 설문자의 기본적인 형편과 상황을 살펴볼 수 있다. 그리고 개인정보
영역과 각 교역자의 설문을 통해 유추해 볼 수 있다.
개인정보 영역은 여러 질문을 포함한다. 그 영역의 첫 번째 질문은 설문자의 성별 구분에 대한
질문이다. 전체 응답자 30명의 부교역자들 중 3명을 제외한 27명이 전부 남자들이다.
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<그림 1> 개인정보 영역 전체(성별 구분)

개인정보 영역의 두 번째 질문은 연령에 대한 것이다. 전체 응답자 중 35세 이상 40세 미만이
제일 많았고 30세 미만이 제일 적었다.

40세 이상도 36.67%로 상당수 되었는데 그만큼

부교역자들의 연령이 많아졌음을 보여준다.

<그림 2> 개인정보 영역 전체(연령)

개인정보 영역의 세 번째 질문은 직분에 대한 것이다. 전체 응답자 중 80% 이상이 목사가 제일
많았고 그 다음이 전도사로 13.3%, 강도사와 선교사는 각각 3.3% 되었다. 신학교를 졸업하고
적어도 2년 이상된 사역자들이 많았다. 울산 대영교회는 주로 전임 사역자들을 중심으로 교회
사역들이 진행되고 있다는 특수성이 반영된 내용이다.
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<그림 3> 개인정보 영역 전체(직분)

개인정보 영역의 네 번째 질문은 부교역자로서 사역 기간에 대한 것이다. 부교역자로 사역한
기간이10년 이상이 56.67%로 가장 많았다. 그리고 5년 이상 10년 미만이 30%, 3년 이상 5년
미만이 10%였다. 대부분의 부교역자들이 부교역자로 사역한 기간이 적어도 5년 이상이 된다는 것을
말해주고 있다.

<그림 4> 개인정보 영역 전체(부교역자 사역 기간)

개인정보 영역의 다섯번째 질문은 대영교회에서 부교역자로서의 사역 기간에 대한 것이다.
대영교회에서 부교역자로 사역한 기간이 5년 이상 10년 미만이 40%로 가장 많았고, 그리고 1년

70
이상 3년 미만이 33%로 두번째로 많았으며,

10년 이상도 16.67%로 꽤 높은 수치를 나타내었다.

그리고 3년 이상 5년 미만도 10%의 수치를 나타내었다. 대영교회 부교역자들은 평균적으로 약 7년
이상의 시무를 하는 것으로 나타났고 이는 한국교회에서 통상적으로 부교역자들의 한 교회 시무
연한인 3년131)에 비해 굉장히 오래 사역하는 것으로 나타났다.

<그림 5> 개인정보 영역 전체(대영교회에서의 사역 기간)

개인정보 영역의 여섯번째 질문은 신학교에서 부교역자에 대한 세미나나 수업을 들은 적이
있는지에 대한 내용에 관한 것이다. 놀랍게도 목회자 후보생을 양상하는 신학교에서 부교역자에 대한
세미나나 수업을 받아본 사람은 거의 절반에 가까운 것으로 나타났다. 그것도 가장 최근에 졸업한
부교역자들이 신학교에서 단기 세미나나 특강 형태의 수업을 받았고 그 횟수도 거의 1-2회
미만이었다고 한다. 부교역자들이 조직신학, 성경신학, 실천신학 같은 분야만 공부했지, 부교역자의
정체성이나 인간 관계혹은 섬김이나 심방 등 사역에 대한 실제적인 교육은 거의 제대로 받아본 적이
없다.132)

131)

이상화, 「2028 한국교회 출구 전략」(도서출판 브니엘, 2017. 12.18), 128.

132)

정인찬, 「목회자 계속교육의 필요성과 중요성을 말하다」(도서출판 브니엘, 2017. 12.18), 543.
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<그림 6> 개인정보 영역 전체(신학교에서 부교역자에 대한 교육)

개인정보 영역의 일곱번째 질문은 대영교회를 제외한 다른 교회에서 부교역자에 대한 훈련을
받아본적이 있는지에 대한 내용에 관한 것이다. 놀랍게도 다른 교회에서 사역을 했던 사역자들 중에
부교역자 훈련을 받아본 교역자는 7% 미만이었다. 무려 93%의 부교역자들이 한번도 부교역자에
대한 훈련을 받아본 적도 없고, 그것을 시행하는 교회에 대해 들어본 적도 없다고 답을 했다. 이
통계가 의미하는 바는 한국교회 전반적으로 부교역자들을 교육과 훈련을 통해 정체성의 확인 및
자기 계발에 대한 인식이 거의 없음을 보여준다.

<그림 7> 개인정보 영역 전체(타교회에서 부교역자 훈련에 대한 여부)
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개인정보 영역의 여덟번째 질문은 담임목사에 대한 부교역자들의 인식에 대한 내용이다.
담임목사와 부교역자의 관계에 대해 묻는 질문에 주로 조력자로 생각하는 부교역자들이 46.67%로
가장 많았고, 동역자로 생각하는 부교역자들이 40%로 두번째로 많았다. 교차분석으로 5번 질문인
대영교회에서 몇 년을 시무했는지에 대한 질문과 비교했을 때 5년 이상 시무한 부교역자들은 거의
대부분 자신을 담임목사의 동역자로 생각하는 부분이 많았다. 훈련과 교육을 통해 단순히 담임목사의
조력자가 아닌 동역자라는 자기 인식이 확실하게 세워져 있었고 분명한 자아 정체성으로 사역을
감당하고 있는 것으로 확인되었다. 반면 5년 미만의 부교역자들은 오히려 조력자라는 인식이 많았고
심지어 1년 미만의 부교역자들 중 약 6% 정도는 상명하복 관계로 생각하는 부교역자들이 있었다.

<그림 8> 개인정보 영역 전체(담임목사와 부목사의 관계)

부교역자 훈련에 대한 첫번째 질문은 대영교회 부교역자 훈련에 대한 개인적인 유익에 내용이다.
놀랍게도 대영교회 부교역자 훈련이 유익했다고 이야기하는 부교역자는 전체 응답자 중에 무려
93.3%를 차지했다. 이것은 부교역자 훈련을 통해 자기 정체성 및 자존감을 회복했을 뿐 아니라
사역에 분명한 도움이 되었음을 의미한다. 사실 대부분의 한국교회 교단에서 전도사 교육, 강도사
교육, 부교역자들에게 목회자로서 갖춰야 할 교육을 한 번 하고 나면 끝이다.133)

133)

정인찬, 「목회자 계속교육의 필요성과 중요성을 말하다」(도서출판 브니엘, 2017. 12.18), 546.

그러나 한국교회
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수준과 미래는 교회를 앞서 섬기는 사역자로 부름을 받은 교역자들의 수준과 깊이에 달려 있다고
해도 과언이 아니다. 그러기 위해 중요한 것은 지속적으로 훈련 프로그램이 개교회에서 시행되어
부교역자들의 성장과 발전에 도움을 줄 수 있어야 한다.

<그림 9> 부교역자 훈련 전체 (대영교회 부교역자 훈련의 개인적인 유익)

부교역자 훈련에 대한 두번째 질문은 대영교회 부교역자 훈련 중에 <신임교역자 훈련 및 복무
규정>에 대한 내용이었다. 일주일 정도 이루어지는 이 부교역자 훈련 및 복무 규정은 부교역자에
대한 정의와 대영교회 부교역자로서 갖추고 있어야 할 기본적인 매너와 에티켓 그리고 대영교회의
예배 및 심방에 대한 전반적인 교육과 훈련을 받는다. 프로그램에 대한 내용을 보면 교회 소개, 목회
비전, 부교역자 복무 규정, 교역자 매너 교육, 행동 유형 검사(DISK), 교적 및 전사 업무 교육,
영상교육(전도 및 실전 영성), 주일학교 사역 소개, 은사 점검 등으로 이루어지고, 각 부서별 탐방의
시간이 약 3주 동안 진행되어진다. 일주일의 훈련을 통해 신임 교역자들은 대영교회에 사역에 바로
투입되어도 별로 어려움이 없을 정도로 기본적인 내용을 훈련 받고, 또 이 훈련을 통해 대영교회
사역에 대한 전반적인 이해를 갖게 된다. 그런데 이 훈련이 아주 유익했다고 답한 응답자는
46.67%로 가장 많았고, 또 유익했다고 답한 응답자는 43.33%로 두번째로 많았다. 이 훈련에 대한
유익을 묻는 질문에 유익했다고 답한 응답자는 90%이다.
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<그림 10> 부교역자 훈련 전체 (신임교역자 훈련 및 복무 규정)

부교역자 훈련에 대한 세번째 질문은 <신임교역자 필독서 레포트 및 설교 요약>에 대한
내용이었다. 대영교회에 부임하게 되면 대영교회를 알기 위해 한 해 전의 담임목사의 주일 설교를
듣고 교회가 어떤 방향과 목회 철학에 의해 움직이는지를 파악하는 설교 요약과제가 주어진다.
그리고 담임목사와 선배 교역자들이 대영교회를 섬기면서 꼭 도움이 될 책을 레포트로 요약해서
제출해야 한다. 52주의 담임목사의 설교와 약 12권의 책들을 요약하는 것이 쉽지 않음에도 대영교회
부교역자들은 이 과정을 통해 담임목사의 목회 철학과 목회 방향 그리고 대영교회를 섬기는데
필요한 기본적인 자질에 대한 훈련을 통해 많은 유익을 얻는 것으로 조사되었다. 이 훈련이 아주
유익했다고 답한 응답자는 36.67%, 그리고 유익했다고 응답한 응답자는 56.67%이다. 약 93%가
넘는 교역자들이 이 훈련이 본인들에게 유익했다고 응답했다.
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<그림 11> 부교역자 훈련 전체 (신임 교역자 필독서 레포트 및 설교 요약)

부교역자 훈련에 대한 네번째 질문은 토요일 교역자 독서 과제에 대한 훈련에 대한 유익을 묻는
질문이다. 대영교회 교역자들은 매주 토요일 교회와 사역 그리고 성도들을 섬기기 위해 꼭 필요한
책을 선정해서 읽고 그 책에 대해 매주 한 과씩 요약과 적용을 해서 각 팀끼리 발표하는 시간을
갖는다. 여기에 선정되는 책들은 목회에 실제적으로 유익이 되는 책들이 많은데 2017년 한 해 동안
읽었던 책들은 존 비비어의 「순종」, 존 맥스웰의 「오늘을 사는 원칙」, 빌 하이블스의
「액시엄」, 고든 맥도날드와 유진 피터슨이 공저한 「그들은 교회가 아니라 리더를 떠난다」
정필도의 「교회는 무릎으로 세워진다」등의 기독교 서정 뿐 아니라 서비스에 대한 책인 레이먼드
조의 「관계의 힘」, 우용표의 「신입 사원 상식 사전」, 선승훈의 「삼형제 경영 이야기」,
박종하의 「아프리카에서 온 암소 9마리」, 김경준의 「뛰어난 직원은 분명히 있다」 등과 같은
42권의 책이다. 설문에 대한 응답을 보면 이 프로그램이 아주 유익했다고 응답한 응답자는 13.33%,
아주 유익했다고 응답한 응답자는 66.67%이다. 80%의 응답자가 이 프로그램이 유익했다고
응답하였다.
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<그림 12> 부교역자 훈련 전체 (토요일 교역자 독서 과제)

부교역자 훈련에 대한 다섯번째 질문은 정기적인 부교역자 세미나에 대한 유익 여부를 묻는
질문이었다. 정기적인 부교역자 세미나란 한 달에 한번 대영교회 모든 섬김이들을 위한 강의를 금요
심야 부흥회에서 <일꾼 제직 세미나>라는 이름으로 진행하는데, 이 때 오시는 강사들이
부교역자론에 대한 특강을 약 1시간에서 1시간 30분 정도 진행하는 것을 의미한다. 주로 오시는
강사들은 부교역자 시절을 충분히 경험했고 한국교회 안에서 지명도가 있는 담임목사를 모시는데
그들로부터 선배 특강을 듣는 것이다. 이 부교역자 세미나는 대영교회 부교역자들에게 많은 도전을
주는데 특히 존경하는 목회자들이 어떻게 부교역자 시절을 보냈는지 그리고 다시 그 시절로
돌아간다면 어떤 시행 착오를 피할 수 것인지에 대한 그들의 사례를 중심으로 강의가 진행되기
때문에 부교역자들에게 굉장히 강한 도전과 유익을 준다. 설문에 대한 응답을 보면 이 프로그램에
아주 유익했다고 응답한 응답자가 53.3%, 그리고 유익했다고 응답한 응답자가 43.3%이다.
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<그림 13> 부교역자 훈련 전체 (정기적인 부교역자 세미나)

‘부교역자 훈련에 대한 여섯번째 질문은 <담임목사와 함께 하는 제주도 여행>에 대한 유익
여부를 묻는 질문이었다. 정기적으로 1년에 1회에서 2회, 담임목사 조운은 부교역자들 특히 그 해
들어온 교역자들과 꼭 1박 2일의 소통의 시간을 갖는다. 일상적인 공간이 아닌 제주도에서 그들과
먹고 마시고 걷고 이야기를 나누면서 그들과 소통하기 위해 애쓰고 노력한다. 특히 가을에 이
프로그램을 많이 진행하는데 다른 이야기보다 담임목사의 목회 방향과 각 개인의 진로 문제 그리고
1년동안 사석에서 나누지 못했던 사역에 대한 고충을 듣는 시간이다. 많은 교역자들이 <담임목사와
함께 하는 제주도 여행>을 통해 담임목사와 소통하고 있다고 느끼며 담임목사의 목회 비전과 방향을
이해하게 되며 평생 동역자로서 자신의 정체성을 다시 확인하게 된다는 것이다.

134)

사실 소모품의

일종으로 부교역자들을 대한다면 절대 이런 여행을 기획할 수도 그리고 시행할 수도 없을 것이다.
그러나 조운은 부교역자들을 평생의 목회 동역자로 인식하고 생각하기에 이런 여행을 기획할 수
있었고 오히려 이런 여행이 서로의 관계를 더 돈독히 하며 평소에 서로에게 하지 못했던 이야기를
하면서 깊은 나눔을 가능하도록 만드는 것으로 조사되었다. 설문에 대한 응답을 보면 이 프로그램이
아주 유익했다고 응답한 응답자는 63.33%, 그리고 유익했다고 응답한 응답자는 36.67%이다.

134)

, “대영교회 부교역자 모집 전면 광고, 울산대영교회에서 평생 동역자를 찾습니다! “, ⸢기독신문⸥ 2017년 10월 11일
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100%의 교역자들이 이 프로그램에 대해 유익했다고 답을 하고 있다.

<그림 14> 부교역자 훈련 전체 (담임목사와 함께 하는 제주도 여행)

부교역자 훈련에 대한 일곱번째 질문은 <교역자 팀별 모임>에 대한 유익 여부를 묻는
질문이었다. 현재 대영교회 교역자들이 35명이 되다 보니 대 그룹으로만 그들을 묶고 관리하기에는
소통에 어려움도 많고 또

한계도 많았다. 그래서 실시한 것이 사역별 팀 조직을 만들어서

부교역자들을 약 7-9명으로 묶고 5개의 팀으로 운영하는 것이다. 각 팀에는 팀장이 있어서 그들의
고충에 대해 상담도 하고 그들의 사역에 대해 조언도 하며 특히 부교역자의 아내들도 팀으로
나누어져 아기들을 함께 양육하고 필요를 채우는 역할을 한다. 각 팀은 매주 토요일 앞서 언급했던
독서 과제를 함께 나누고, 1년에 적게는 2번 그리고 많게는 약 6번씩 각 팀별 MT를 갖거나 야구나
영화 등 문화 공연을 관람하기도 하고, 자신의 아내들을 초청해서 특별한 1박 가정 수련회를 열기도
한다. 팀별 모임이 시행된지 약 4년동안 관찰해본 결과 마음이 맞는 팀끼리는 서로 단합도 잘되고
시너지 효과를 얻을 수 있었던 반면 그렇지 못한 경우에는 모임 자체가 뜸한 경우도 적지 않았다.
설문에 대한 응답을 보면 교역자 팀별 모임이 아주 유익했다고 응답한 응답자는 26.27%,
유익했다고 응답했던 응답자는 60%였고, 그저 그랬다고 응답한 교역자는 10% 정도였다. 대부분의
부교역자들이 팀별 모임에 만족을 느끼고 있는 것으로 나타났다.

79
<그림 15> 부교역자 훈련 전체 (교역자 팀별 모임)

부교역자 훈련에 대한 여덟번째 질문은 <대영교회 부교역자 훈련이 대영교회에서 사역하는데
대한 유익>을 묻는 질문이었다. 대영교회 부교역자 훈련은 신입으로 들어왔을 때 교회에 대한
이해를 돕기 위해 일정한 기간을 두고 진행하는 신임 교역자 훈련이나 신임 교역자 필독서 과정이
있고, 또 모든 사역자들이 예외없이 진행되어지는 매주 토요일 독서 과제 나눔이나 정기적인
부교역자 세미나 같은 정기적인 교육도 있고, 시기를 달리해서 그 때 그 때마다 비형식적으로
진행되어지는 담임목사와 함께 하는 제주도 여행이나, 대그룹이 아닌 소그룹으로 진행되어지는 각
팀별 모임도 있다. 이 모든 프로그램에 대해 실제적인 유익을 묻는 질문인데, 응답자의 40%는 아주
유익했다고 응답을 했고, 56.67%는 유익했다고 답을 했다. 이상의 결과로 예측할 수 있는 것은
대부분의 대영교회 부교역자 훈련이 사역을 하는데 꼭 필요했고 그리고 사역을 진행하는 동안 많은
유익을 끼쳤음을 알 수 있다.
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<그림 16> 부교역자 훈련 전체 (부교역자 훈련의 사역적 유익)

부교역자 개인별 생각에 대한 첫번째 질문은 <부교역자의 적정 시무 연한>을 묻는 질문이었다.
김형태의 책 「동역의 관점에서 본 부교역자론」에 보면 부교역자의 적정 시무 연한을 2-3년으로
인식하는 부교역자가 46.2%로 가장 많았고, 다음으로 4-5년이 33.3%라고 말하고 있다.135) 즉
한국교회 대부분의 부교역자들은 2-3년이 부교역자 적정 시무연한이라고 생각한다. 그런데
대영교회에서는 조금 다르게 조사되었다. 부교역자의 시무 연한을 묻는 질문에 5년이상 10년
미만이라고 응답한 응답자가 56.67%로 가장 많았고, 4-5년이 26.67%로 두 번째로 많았다. 그리고
10년 이상이라고 응답한 응답자도 6.67%로 나왔다. 이것은 대영교회에서 사역을 하면서 부교역자
훈련을 통해 자신의 정체성을 바르게 찾으면서 더욱 더 훈련받고 성장해야할 필요를 느낀
부교역자가 많음을 보여주고 있다.

135)

김형태, 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」(도서출판 쿰란, 2010. 8.30), 157-8.

81
<그림 17> 부교역자 개인별 생각 (부교역자의 시무연한)

부교역자 개인별 생각에 대한 두번째 질문은 <부교역자로서 가장 미약하다고 느끼는 부분>을
묻는 질문이었다. 이 질문에 응답자의 33.33%는 영성 그리고 30%는 경건성이라고 답했다. 그
외에도 성경 지식의 부족이나 책임감에 대한 부분이 각각 13.33%와 5.67%로 응답했다. 특이한 점은
소명을 10%가 소명이라고 응답했는데 교차분석을 통해 비교 분석해본 결과 주로 1년차 미만의
부교역자들이 소명이라고 답을 했다. 이 설문을 통해 확인할 수 있었던 것은 대영교회 부교역자로서
시무연한이 길면 길수록 훈려을 통해 분명한 정체성을 확실히 알게 되고 더욱 더 훈련에 대한
필요성과 갈급함을 느끼는 것으로 나타났다.
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<그림 18> 부교역자 개인별 생각 (부교역자로서 미약한 부분)

부교역자 개인별 생각에 대한 세번째 질문은 <자신을 지도해줄 멘토에 대한 여부>를 묻는
질문이었다. 약 90%이상이 자신을 지도해줄 목회 멘토가 있다고 답을 했는데, 4번 항목인
<대영교회에서의 시무연한>과 교차 분석을 한 결과 대부분의 교역자들이 지금 담임목사가 자신의
멘토의 역할을 하고 있고 그리고 자신의 진로 부분에 대해 함께 고민하며 기도해주고 있다. 김형태의
책 「동역의 관점에서 본 부교역자론」에 보면 부교역자들에게 자신을 지도해줄 멘토로 여기는
목회자가 있는지에 대한 그 여부를 살펴본 설문 결과 있다고 응답한 부교역자가 61%, 없다고
응답한 부교역자가 39%인 것136)에 비해 대영교회 부교역자들은 자신을 지도해줄 분명하고 확실한
멘토가 있음을 말하고 있음을 알 수 있다.

136)

김형태, 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」(도서출판 쿰란, 2010. 8.30), 191.
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<그림 19> 부교역자 개인별 생각 (부교역자의 멘토 여부)

마지막으로 부교역자 개인별 생각에 대한 네번째 질문은 <부교역자의 지위와 역할에 대한
성경적 근거>를 묻는 질문이었다. 대부분의 대영교회 교역자들인 76.67%가 부교역자의 지위와
역할에 대해 알고 있다고 답을 했다. 이는 대부분 대영교회에서 부교역자 훈련을 통해 자신의 지위와
역할에 대한 분명한 확신을 갖게 되었으며 또 계속적으로 알아가고 있는 것임을 확인할 수 있었다.

<그림 20> 부교역자 개인별 생각 (부교역자의 지위와 역할)
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3. 교차 분석 기능 활용 분석

교차 분석 기능을 통해 전체 영역에서 영역별 상관관계를 몇 가지 분석해 보고자 한다. 이는
개교회에서 부교역자 훈련이 필요한 이유를 좀 더 강화해줄 것이라고 본다.

1) 자기 인식의 변화
개인정보 영역의 일곱번째 질문은 대영교회를 제외한 다른 교회에서 부교역자에 대한 훈련을
받아본적이 있는지에 대한 내용에 관한 것이다. 놀랍게도 다른 교회에서 사역을 했던 사역자들 중에
부교역자 훈련을 받아본 교역자는 7% 미만이었다. 무려 93%의 부교역자들이 한번도 부교역자에
대한 훈련을 받아본 적도 없고, 그것을 시행하는 교회에 대해 들어본 적도 없다고 답을 했다.
부교역자 훈련에 대한 첫번째 질문은 대영교회 부교역자 훈련에 대한 개인적인 유익에 내용이다.
놀랍게도 대영교회 부교역자 훈련이 유익했다고 이야기하는 부교역자는 전체 응답자 중에 무려
93.3%를 차지한다. 이것은 부교역자 훈련을 통해 자기 정체성 및 자존감을 회복했을 뿐 아니라
사역에 분명한 도움이 되었음을 의미한다. 이러한 사실은 지역교회 안에서 부교역자의 체계적인
훈련을 통해 부교역자의 위상과 자아 정체성을 분명히 하고 더 나아가 앞으로 그렇게 훈련되어진
부교역자가 좋은 교회를 세울 수 있는 귀중한 계기가 될 수 있음을 확인할 수 있다.

2) 부교역자 훈련의 유익 및 멘토 여부에 대한 변화
부교역자 훈련에 대한 여덟번째 질문은 <대영교회 부교역자 훈련이 대영교회에서 사역하는데
대한 유익>을 묻는 질문이었다. 대영교회 부교역자 훈련의 유익에 대한 질문에 응답자의 40%는
아주 유익했다고 응답을 했고, 56.67%는 유익했다고 답을 했다. 이상의 결과로 예측할 수 있는 것은
대부분의 대영교회 부교역자 훈련이 사역을 하는데 꼭 필요했고 그리고 사역을 진행하는 동안 많은
유익을 끼쳤음을 알 수 있다. 또 부교역자 개인별 생각에 대한 세번째 질문은 <자신을 지도해줄
멘토에 대한 여부>를 묻는 질문이었다. 약 90%이상이 자신을 지도해줄 목회 멘토가 있다고 답을
했는데, 4번 항목인 <대영교회에서의 시무연한>과 교차 분석을 한 결과 대부분의 교역자들이 지금
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담임목사가 자신의 멘토의 역할을 하고 있고 그리고 자신의 진로 부분에 대해 함께 고민하며
기도해주고 있다. 이것은 담임목사가 부교역자들을 소품의 일종이 아닌 평생 동역자로 인식하고
대했을 때 나타나는 결과라고 말할 수 있다.

4. 설문을 통한 발견

설문을 통해 알 수 있었던 것은 대영교회 부교역자들은 <부교역자 훈련>을 통해 부교역자들은
자신이 하나님의 동역자요, 담임목사의 동역자라는 건강한 정체성을 확인할 수 있을 뿐 아니라 현재
교회 사역에 실제적인 유익도 얻게 되고 더 나아가 더 그저 교회에 고용되는 그런 관계가 아닌 평생
동역자라는 인식을 서로에 대해서도 함께 갖게 된다는 것이다. 김형태의 책 「동역의 관점에서 본
부교역자론」에 보면 대부분의 부교역자들은 자신을 담임목사의 보좌관이나 담임목사의 목회 철학을
옮기는 부하 직원이나 담임목사의 취향에 맞추어 사역을 감당하는 존재로 생각한다고 말한다.137)
그리고 이런 자기 정체성은 결국 그 부교역자가 담임목사가 되어서도 자신이 겪었던 것과 똑같이
자신의 부교역자를 대하면서 나타나는 일반적인 현상이 된다. 하지만 개교회가 부교역자 훈련을 통해
성경이 말하는 하나님의 동역자요, 담임목사의 평생 동역자로서의 정체성을 찾아주고 훈련시킨다면
결국 건강한 동역의 관계가 각 지역 교회에 세워지게 될 것이고 그 결과 한국교회가 조금 더
건강해질 수 있으리라 확신한다. 대영교회 부교역자 훈련은 목회자로 하여금 생애 가운데 자신의
바른 정체성을 통한 만족감과 성취감을 누리게 해준다. 또한 교회 성장을 동역의 관점에서 함께 해
나가기 때문에 성장에 대한 불안감과 부담감을 해소하고 지속적인 교회 성장의 기반을 유지하여
성장을 극대화 할 수 있다. 아울러 목회자를 보호해준다. 목회자도 사람이라 육체적, 정서적 약점을
지니고 있다. 그런데 함께 동역의 관점에서 훈련받고 성장하다보면 친밀한 교제와 소통을 통해
하나님 나라의 확장에 점진적으로 나아갈 수 있으리라 확신한다.

137)

김형태, 「동역의 관점에서 본 최초의 부교역자론」(도서출판 쿰란, 2010. 8.30), 159-64.

제 5 장
21세기 건강한 교회 성장을 위한 부교역자 훈련 프로그램에 대한 제안

본 연구자는 지금까지 부교역자들이 하나님과 담임목사의 동역자(고전 3:9)로 교회 사역을 잘 감
당하기 위해 지역 교회의 부교역자들을 위한 훈련이 꼭 필요함을 주장했다. 담임목사와 부교역자를
향한 몇 가지 제언과 함께 실제적으로 부교역자들을 하나님의 동역자요 담임목사의 동역자로 세울
수 있는 훈련 프로그램을 제안하려는 바이다.

1. 담임목사에 대한 제안

첫째 담임목사는 부교역자와 바울과 디모데, 바울과 에바브로디도와 같은 관계가 되어야 한다.
‘뜻을 같이 하고,’ ‘한 혼이 되어,’ ‘마음을 기쁘게 하고,’ ‘주님과 다른 사람을 위하고 염려하는’
뜻과 마음과 생각을 같이 하는 자가 되어야 한다.138) 또한 충분히 준비된 자로 온전히 그리스도의
일만 구하고, 자신의 유익보다 하나님의 영광을 위해 사는 자가 되어야 한다. 또한 동역자의 필요를
채워주는 사람이 되어야 하며, 동역자를 예배하는 심정으로 섬겨야 한다. 또한 단 하나의 목적인
복음을 위해 목숨까지 내걸고 함께 하는 심정으로 동역자를 자신과 동일한 하나님의 종으로 여겨야
한다. 이런 능률적이고 생산적인 팀 목회를 위해 몇 가지 제안을 한다.
먼저 부교역자들을 위해 대화의 통로를 항상 열어두어야 한다. 또한 은사의 다양성을 항상
인정하고 용납해야 한다. 그리고 어떤 실수도 용납할 수 있는 융통성을 가져야 하며 성숙을 함께
도모해야 하며 부교역자의 필요에 항상 민감해야 하며 부교역자의 말에 귀를 기울여야 하며
부교역자의 창조성과 독창성을 칭찬하며, 일치감을 가지고, 사랑으로 징계해야 한다.
둘째, 부교역자들에 대한 담임목사의 멘토링 역할을 해야 한다. 모세는 자신이 이스라엘의
위대한 민족 지도자였음은 물론, 여호수아에게는 훌륭한 멘토였다. 모세의 지도력을 계승하여

138)

김남준, 「부교역자 리바이벌」, 71.
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이스라엘 민족을 가나안 복지로 인도할 막중한 역사적 책임을 진 여호수아는 모세 가까이에서 그의
멘토링을 통해 하나님의 사역자와 동역자로 이스라엘 민족 지도자로서의 훈련과 준비를 철저히
갖추게 되었다. 바울과 디모데, 그리고 디도의 관계도 마찬가지였다. 이들의 관계는 오늘날
담임목사와 부목사의 관계를 훨씬 넘어서는 관계로 평가될 수 있다. 그 이유는 바울은 그들을 아들로
여겼기 때문이었다. 바울은 많은 교회를 개척하였지만 자기 혼자서 그 모든 교회를 담임할 수
없었다. 그래서 그는 동역의 필요성을 느끼게 되었고 동역자들을 잘 훈련시켜 함께 사역하도록
하였다. 바울은 인사 행정권을 행사하여 소위 부교역자라고 말할 수 있는 디모데와 디도와의 동역을
아름답게 감당할 수 있었다.

오늘날 담임목사들도 부교역자들을 이렇게 멘토해줄 때 훌륭한

지도자가 탄생하는 것이고 더 나아가 그가 세울 교회가 아름답게 세워지는 것이다.139)
셋째 담임목사는 부교역자의 역할과 섬기는 사역에 대한 훈련 프로그램을 만들어야 주어야 한다.
사실 한국의 신학교에서조차 부교역자의 역할의 중요성과 그 내용에 대해 교육하는 곳이 많지
않다.140) 더군다나 신학교를 졸업하고 바쁜 교회 사역 현장으로 뛰어들면 그 때는 더욱 더 아무도
가르쳐주지 않는 상황이다. 그래서 다들 알아서 해야 하는 실정인 것이다. 이 때 각 지역교회가
부교역자가 어떤 사람이고 또 어떤 사역을 해야 하는 사람인지 그리고 분명한 방향성을
제시해준다면 부교역자들은 불안해하지 않고 바른 정체성과 자존감으로 사역을 할 수 있을 것이다.
이렇게 될 때 상명하복이나 담임목사를 수행하는 보좌관이나 비서 정도가 아니고, 또는 비위를
맞추기 위한 자가 아니라 담임목사의 목회 철학을 함께 공유하며 협력하는 동역자가 될 것이다. 그럴
때 부교역자의 갈등과 스트레스가 대부분 해소될 뿐 아니라 주님의 몸 된 교회가 건강한 성장의
길로 들어서게 될 것이다. 정말 한국교회를 생각한다면 부교역자 중에 선별된 사람에게 대학원도
보내고 유학도 보내고 각종 수련회나 세미나도 보내주어 배워 오고 배워 두게 하는 것이 지역
교회를 위해서도 그리고 한국교회를 위해서도 바람직하다. 단, 여기에는 계획하에서 모든
부교역자들의 형평을 이루어야 할 것이다.

139)

박건, 「멘토링 사역, 멘토링 목회」(서울: 나침반, 2006.10.1), 68-9.

140)

이상화, 「2028 한국교회 출구전략」(도서출판 브니엘, 2017.12.18), 261.
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2. 부교역자에 대한 제안

첫째, 부교역자는 하나님의 부르신 소명과 자부심과 긍지를 가지고 사역을 하라는 것이다.
오늘날 한국교회 목회자들이 대부분 담임목사만 꿈꾸고 있다. 이 점에 대해 성경은 우리에게 분명한
지침을 제시한다. 하나님은 모든 교역자들에게 각각 다른 은사를 주시고 그 은사대로 사역하라고
말씀하신다. 은사에는 높고 낮음이나 지위고하가 없다(고전12:4-11). 담임목사에 비해 부교역자는
지위가 낮고 마치 2인자 모습처럼 보일 수 있다. 그러나 하나님은 여호수아를 모세 이후에 1인자로
만들어주셨다. 갈렙을 경우를 보면 그는 평생 여호수아를 돕는 위대한 2인자를 자처하고 살았다.141)
화려한 기와 지붕이 있기 위해선 보이지 않는 기둥과 서까래의 역할이 있기 마련이다.
오케스트라에서 가장 연주하기 힘든 악기는 제 2 바이올린이라고 한다. 2인자 없는 1인자가 어디
있겠는가? 위대한 2인자는 곧 위대한 1인자가 되는 길이다.142) 둘째, 부교역자는 그럼에도
위계질서와 책임의 한계를 분명히 하라는 것이다. 하나님은 질서의 하나님이시다. 은사와 직분과
사역에는 선후, 상하의 구별이 있을 수 없으나 하지만 교회라는 공동체를 이끌어가기위해서는 모세가
장인 이드로에게 권고 받았던 것처럼 직무와 사역 수행의 서열상 위계질서와 책임의 한계를 분명히
해야 한다. 그리스도 안에서 담임목사 중심으로 책임과 권한이 분배되고 수행되어야 하는 것이다.
셋쨰 부교역자는 부교역자로서의 정체성과 교회에 꼭 필요한 동역자가 되기 위해 훈련 받아야 한다.
어느 조직이든 재교육 시스템이 없는 곳이 거의 없다. 공직사회나 민간기업까지 다 재교육
프로그램을 강도 높게 운영하는 데 비해 목회자 세계에만 재교육 제도를 제대로 실시하지 못하고
있는 형편이다. 여러가지 이유가 있겠지만 사실 목회자 자신의 게으름과 자기 계발에 대한 부단한
노력의 부재가 크다.143)

141)

조윤희, 「구약의 조연들」(서울: 생명의 말씀사, 2004.11.15), 67.

142)

강준민, 「무대 뒤에 선 영웅들」(서울: 두란노, 2005.11.23), 93-4.

143)

이상화, 「2028 한국교회 출구전략」, 539.
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3. 부교역자 훈련 프로그램에 대한 제안

울산 대영교회에서 실시하고 있는 부교역자 훈련 프로그램을 기반으로 각 개 교회에서 진행
가능한 부교역자 훈련을 제안해본다. 부교역자는 하나님의 동역자요 또한 담임목사의 동역자이다.
목회 동반자로서 부교역자에 대한 이해가 선행되어지면, 이제 훈련을 통해 부교역자들을 하나님의
동역자요 목회의 동반자로서 세울 수 있다. 먼저는 단기 과정과 장기 과정이다. 단기 과정은 처음
교회에 들어온 신임 부역자들이 교회 적응을 잘 하기 위해 필요한 과정이며 장기 과정은 그들의
사역 연수가 오래되면서 초심을 잃지 않고 쉬네르고스로 하나님과 담임목사의 동역자로 세워지기
위해 꼭 필요한 과정이다.

1) 신임 부교역자 훈련 (단기 과정)
부교역자가 처음 교회에 들어오면 가장 중요한 것이 교회에 대한 이해와 함께 그 교회의 비전과
방향성을 아는 일 그리고 그 교회 담임목사의 리더십을 정확히 파악하는 일이다. 그래야 자기 소견에
옳은대로 사역하는 것이 아니라 바른 방향성을 가지고 사역 할 수 있기 때문이다. 이 일을 위해서
가장 중요한 것이 바로 교회 소개 및 목회 비전 그리고 기본적인 복무규정과 매너 교육 그리고
담임목사에 대한 이해와 부교역자론이다. 이것을 집중적으로 가르칠 수 있도록 선임 목사들이
후임들을 하나 하나 멘토하며 강의식으로 교육에 임할 때 빠른 시간 내에 대영교회의 사역자로
준비되어질 수 있다.
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<표 8> 신입 부교역자 훈련 (단기 과정)
일 시

강 의 내 용

09:00-

강의 1. 교회소개&목회비전

10:30-

강의2. 부교역자 복무규정

12:00-

(화)

1:00-

교회 건물투어

2:00-

강의 3. 교역자매너교육

4:00-

강의3. 부교역자론(1)-기본자질론

5:30-

U&I검사지/DISC검사지/은사점검지 작성

7:008:30-

소감문 작성(30분) & 숙소로 이동

10:30

강의5. 교적&전산업무교육

12:00-

영화 쉐어링 -

4:30-

영상 교육 – 기도에 대한 도전 영상

2:30-

강의6. 부교역자론(3)-순종(존 비비어)

강의7. DISC검사 / 은사점검

6:00-

저녁식사

09:0012:0012/18
(금)

영상 교육 - 명품비서처럼 하라
선배 사역자들과의 만남 – 팀별

9:00-

팀장 교역자5

선배 사역자들과의 만남 – 부서별
소감문 작성(30분) & 숙소로 이동
큐티 나눔

각자
점심식사

1:00-

강의8. U&I검사 / 주일학교사역 소개

2:30-

담임목사님과의 만남

4:00-

정리&평가 (시험& 서약서 작성)

5:30-

시티투어 & 저녁식사

8:30-

선임 교역자

점심식사

3:307:00-

팀장 교역자4

소감문 작성(30분 )& 저녁식사 & 수요예배 참석

12:00-

12/17
(목)

팀장 교역자3

점심식사

1:30-

1:00-

팀장 교역자2

휴식
강의4. 부교역자론(2)-내가 본 담임목사

09:00-

팀장 교역자1

저녁식사

9:00-

6:00-

선임 교역자

점심식사

6:00-

12/16
(수)

담 당 자

금요 부흥회 참석

교육팀장 &
담임목사
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2) 기존 부교역자 훈련 (장기 과정)
(1) 필독서 프로그램
각 팀별로 꾸준히 함께 읽을 내용을 매주 팀별로 요약하고 과제로 제출하는 방식으로 진행한다.
책목록은 영성, 인간관계, 리더십, 상담, 성경연구, 설교, 리더십, 선교와 전도, 교회등의 주제에 따라
분류를 하였고 2달에 한번 주제를 바꾸어 진행한다. 아래에는 부교역자 훈련을 위해 부교역자들에게
꼭 읽혀야 할 책들이 기록되어 있다.

사모들은 사모 소그룹에서 필독서 나눔을 진행하며 주로

사명과 사모로서의 자세 그리고 태도에 대한 부분이 많이 강조된 책을 읽히고 교육하는 것이 좋다.

(2) 영성
영성에 대한 책들은 주로 부교역자들의 정체성과 그들이 가지고 있어야 할 하나님 앞에서의 바
른 영적 태도와 관련이 있다. 「순종」 (존비비어 / 두란노),「얼음냉수」 (문희곤 / 예수전도단),「그
리스도인의 영적 권위」 (홍성건 / 예수전도단), 「부교역자 리바이벌」 (김남준 / 생명의 말씀사),
「목적이 이끄는 삶」 (릭워렌 / 디모데), 「무대 뒤에 선 영웅들」 (강준민 / 두란노), 「부흥의 세
대여 통곡하라」 (레오나드 레이븐힐 / 규장), 「조나단 에드워즈처럼 살 수 없을까」 (백금산편저 /
부흥과개혁사), 「저 방으로 가라」 (최기채 / 생명의 말씀사), 「사귐의 기도」 (김영봉 / IVP) 등이
다.

(3) 인간관계
인간관계에 대한 책들은 주로 현장에서 실제 사역하는 부분에 있어서 관계에 실제적 도움을 주
고 서로에 대한 이해를 돕는 책들이다. 「관계의 힘」 (레이먼드 조 / 한국경제신문사), 「아프리카에
서 온 암소 9마리」 (박종하 / 다산북스), 「1500일의 스캔들」 (민병국 / 황금부엉이), 「배려」 (한
상복 / 위즈덤하우스), 「관점, 다르게 보는 힘」 (최윤규 / 고즈윈)
이 책들은 실제 사역 현장에서 관계의 회복과 서로에 대한 다양성을 인정하고 차이를 수용하는
데 많은 도움이 되었다.
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(4) 리더십
리더십에 대한 책들은 주로 교회 사역을 감당하는데 있어서 내가 맡은 역할이 무엇이며 어떤 자
세와 태도로 지금 부교역자 시기를 보내야 하는지를 확인하는데 큰 도움이 되었다. 주로 「오늘을 사
는 원칙」 (존 맥스웰 / 청림출판), 「잠들지 않은 사역자」 (오정현 / 생명의말씀사), 「액시엄」 (빌
하이벨스/IVP), 「인생 주기에 따른 리더십 개발」 (J. 로버트 클린턴 & 리차드 W 클린턴 / 베다니)
특히 「인생 주기에 따른 리더십 개발」이라는 책은 부교역자들이 지금 이 시기만 아니라 평생
하나님 앞에 쓰임 받기 위해 어떤 자세와 태도를 지녀야 하는지를 리더십 파노라마의 관점에서 확인
시켜준 책이었다.

(5) 성경연구
부교역자들은 말씀의 사람이어야 한다. 그러기 위해 계속적인 말씀 교육이 필요하다. 주로 「성
경 연구 입문」 (존 스토트 / 성서유니온), 「성경해석」 (듀발 스콧 / 성서유니온), 「삶을 변화시키
는 성경연구」 (하워드 헨드릭스 / 디모데), 「중동의 눈으로 본 예수님의 비유」 (케네스 베일리 /
이레출판사)이다. 특히 성경 연구에 대한 책들은 나이가 든 부교역자들이 더 많이 관심을 가지고 독
서에 힘쓰는 모습을 볼 수 있었다.

(6) 설교
설교에 대한 해석학적 기술 뿐 아니라 전달을 위해 실제적인 원고 준비까지 어떻게 이루어져야
하는지 실례를 담은 책들을 선정하였다. 「구약의 그리스도 어떻게 설교할 것인가?」 (시드니 그레이
다누스 / 이레서원), 「구약에서 찾은 복음」 (마틴 로이드 존스 / 생명의 말씀사), 「강해설교를 위
한 12가지 필수기술」 (웨인 맥딜 / CLC), 「영혼을 살리는 7단계 강해 전도 설교」 (라메쉬 리처드
/디모데), 「삶을 변화시키는 7단계 강해 설교 준비」 (라메쉬 리처드/디모데)이다. 이 책들을 함께
나누고 읽음을 통해 설교 부분에 대해 부교역자들이 많은 관심을 가지고 있다는 사실을 알게 되었고
실제 수요 예배 같은 경우 설교를 하고 난 뒤에 모든 부교역자들이 좋았던 점 2가지 그리고 고치고
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개선해야할 점 1가지를 쪽지로 건네주면서 서로에 대해 기술적인 보완과 말씀에 대한 정도의 해석을
돕는데 많은 변화를 가져왔다.

(7) 교회
교회에 대한 책은 읽으면서 더 깊이 교회를 사랑하게 되고 더 깊이 교회를 위해 기도하게 되는
책들을 주로 선정했다. 「교회는 무릎으로 세워진다」 (정필도 / 두란노), 「감동이 있는 교회는 첫
인상부터 다르다」 (마크 왈츠 / 국제제자훈련원), 「공동체를 살리는 성령의 능력」 (짐 삼발라 / 죠
이선교회), 「영성과 감성을 하나로 묶는 미래교회」 (레너드 스윗 / 좋은씨앗), 「교회는 목사만큼
행복하다」 (정필도 / 두란노), 「제2 종교개혁이 필요한 한국교회」 (제2종교개혁연구소엮음/기독교
문사)
특히 현실적인 문제를 정면으로 지적한 책들을 읽으면서 아픔도 많이 느꼈지만 더욱 더 교회를
교회답게 세워가고자 하는 분투적 자세를 확립할 수 있어 좋았다.

(8) 선교와 전도
선교와 전도에 대한 책들은 주로 수요 전도대를 개강할 때, 총 전도 주일을 앞두고 있을 때, 영
혼 구원에 초첨을 맞추는 집중 기간에 함께 읽으며 전도에 불을 붙일 수 있는 좋은 계기가 되었던
책이다.
「여의도 순복음 교회 성장 동력」 (교회성장연구소), 「주가 쓰시겠다 하라」 (김광석 / 국민일
보),「하늘 복을 받는 사람」 (마크 빅터 한센 / 규장), 「생명을 살리는 교회」 (테드 헤가드 / 베다
니 출판사), 「지역을 바꾸는 기도」 (밥 베킷 / 예수전도단), 「펄떡이는 물고기처럼」 (스티븐 런딘
/ 한언)이다. 이 책들을 읽으면서 부교역자들은 전도에 대해 더 많은 관심을 갖고 지역 사회와 열방
을 복음화하기 위해 오늘도 쉬지 않고 일하시는 하나님의 숨결을 느끼고 도전을 받을 수 있었다.
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(9) 상담
주로 상담에 대한 책들은 심방과 관련해서 모든 사역자들에게 유익했던 책이었다. 「일중독 상담
과 치유」 (조숙자/쿰란), 「기독교 상담 윤리」 (랜돌프 K 샌더슨 / CLC), 「성경으로 불안 극복하
기」 (이관직/두란노)이다. 이 책들은 사역자 자신을 돌아보게 할 뿐 아니라 사모와 자녀들까지도 깊
이 고민하며 건강한 가정을 세우고자 하는 열망으로 나타났다.

(10) 자기계발
주로 자기 계발은 부교역자들의 열정과 열의를 불러 일으키기 위해 함께 읽고 나누었던 책들이
었다. 이 책들을 통해 도전을 많이 받았고 더욱 더 열심히 자기가 맡은 업무에 최선을 다하는 모습을
볼 수 있었다. 「카푸치노 인생레슨」 (박종신 / 청우), 「비서처럼 하라」 (조관일 / 쌤앤파커스),
「삼성의 임원은 어떻게 일하는가」 (김종원 / 넥서스BIZ), 「깨진 유리창 법칙」 (마이클 래빈 / 흐
름출판), 「회사가 당신에게 알려주지 않는 50가지 비밀」 (신시아 샤피로 / 서돌), 「육일약국 갑시
다」 (김성오 / 21세기북스), 「뛰어난 직원은 분명 따로 있다」 / 「직원이라면 어떻게 일해야 하는
가」 (김경준 / 원앤원북스), 「몸이 먼저다」 (한근태 / 미래의창), 「삼형제의 병원경영 이야기」
(선승훈 / 봄인터랙티브미디어), 「마시멜로 이야기」 (호아킴 데 포사다 & 엘런 싱어 / 21세기북스),
「상사가 귀신같아야 부하가 움직인다」 (소메야 가즈미 / 북플러스), 「성공하는 한국인의 7가지 습
관」 (조신현 / 한스미디어), 「주식회사 장성군」 (양병무 / 섹서스TV), 「18년이나 다닌 회사를 그
만두고 후회한 12가지」이다. 주로 이 책들을 읽으면서 사역을 대하는 부교역자들의 태도의 변화가
가장 많았고 실제 사역에서 바로 실행할 수 있는 세부적인 내용들이라 큰 도움을 받았다.

(11) 사모
사모들을 위해서는 사모의 정체성과 그리고 자존감 회복에 대한 책들을 주로 많이 읽었다. 주로
「사모여 행복하라」 (이중표 / 쿰람출판사), 「아프리카에서 온 암소 9마리」 (박종하 / 다산북스),
「목회자의 아내가 살아야 교회가 산다」 (김남준 / 생명의말씀사), 「세상을 수청드는 여자」
(이강원 / 김영사), 「사모여 행복하라」 (이중표 / 쿰람출판사)이다. 이 책들을 읽고 나눌 때마다
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사모 모임에서 많은 회복이 있었고 특히 12월에 담임목사 사모들과 모든 사모님들이 함께 제주도
여행을 하면서 읽었던 책들 나누고 서로에 대한 삶을 더 깊이 나눌 수 있었다.

<표 9> 교역자 필독서 나눔 예시
1월-2월
리더십

3월-4월
자기계발

5월-6월
인간관계

9월-10월
성경연구

11월-12월
설교
강해설교를

액시엄

비서처럼하라

(빌하이벨스)

(조관일)

책 이름

관계의 힘
(레이먼드
조)

성경연구입문

위한 12가지

(존 스토트)

필수기술
(웨인 맥딜)

책 요약

◯

◯

◯

◯

◯

발표

◯

◯

×

◯

◯

조별 나눔

◯

◯

◯

◯

◯

진행

선임목사인도

팀별 인도

레포트

선임목사인도

팀별 인도

또한 성경 연구와 설교를 위해 좋은 신학교 교수와 강사를 모시고 특강 형식의 교육이 필요하다.

<표 10> 교역자 주제별 특강 예시
1월 주제

3월 주제

5월 주제

7월 주제

9월 주제

11월 주제

설교

성경연구

상담

실천신학

부교역자

성경연구

채경락

송영목 교수

이관직 교수

안희묵 목사

김민정 목사

송인규

(고신대)

(고신대)

(총신대학원)

(꿈의 교회)

(좋은 목회)

(합신대학원)

(12) 팀별 MT
사역자 팀끼리 함께 자율적으로 팀 사역에 대해 의논하고 창의적인 아이디어를 얻을 수 있도록
1년에 1-2번씩 팀별 MT를 지원한다. 주로 인근에 팬션을 빌려서 함께 식사 교제를 한 뒤에 서로에
대한 기도제목을 나누고 서로를 위해 기도하며 또 친선도모를 위해 족구나 야구를 하며 서로에 대한
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마음을 나눈다. 회비는 각자가 내며, 교역자 회비에서 충당하도록 한다.

(13) 담임목사와 함께 하는 제주도 여행
사역이 진행될수록 담임목사와 부교역자들의 의사소통을 할 수 있는 시간적인 여유가 별로 없다.
그러다보니 서로에 대한 오해와 불신이 쌓이게 되는 것이 사실이다. 이를 위해 사역 3년차를
기준으로 3년차 이상은 상반기에, 3년차 이하는 하반기에 1박 2일 동안 담임목사와 제주도 여행을
통해 소통과 사역 조율에 대한 나눔으로 진행을 한다.

<표 11> 2017년 담임목사와 함께 하는 제주도 여행
2017.9.25.(월)-26(화) / 장소: 제주도 사려니 숲길, 절물 휴양림 등
구분

23일(월)

24일(화)
개인 경건
아침식사

오전

사역별 고충안 나눔
담임목사와 함께

울산 공항 출발
점심식사
오후

사려니 숲길 산책

절물 휴양림 산책

커피 타임
사우나 타임
(스테이 위드 커피)
저녁식사

밤

영화관람
영화 나눔

울산으로 출발

(14) 부교역자 세미나
한 달에 한번 금요 심야부흥회에 오시는 강사 중에 부교역자들이 가장 듣고 싶은 이들을
선정해서 그들의 부교역자 시절의 이야기를 듣고, 질의 응답 형식으로 진행한다. 그러나 좋은 강사를
모실 수 없을 경우 그 분들이 강의한 내용을 영상을 구해 강의 내용을 영상으로 틀고 진행한다.
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<표 12> 부교역자 세미나 예안
3월

4월

5월

6월

9월

김찬곤 목사

신상현 목사

양승헌 목사

유진소 목사

이건영 목사

안양석수교회

미포교회

세대로교회

호산나교회

인천제2교회

10월

11월

12월

김대현 목사

옥성석 목사

최종천 목사

울산남부교회

충정교회

분당중앙교회

강사

강사

주로 1월과 2월은 대심방 기간 및 교역자 수련회 기간이 진행되어서 부교역자 세미나를 쉬고
강의 후에는 강사와 함께 질의 응답을 하며 그들이 보낸 부교역자 시절과 그리고 현재 부교역자들의
고민 민 그리고 담임목사가 되어 보는 부교역자에 대한 아쉬움과 현실 문제에 대한 방안을 나눈다.

(15) 교역자 수련회
교역자 수련회는 한 해의 가장 첫 시작인 1월에 진행하는데 주로 2박 3일로 진행을 하고 사역에
대한 큰 그림을 팀별로 함께 논의하고 계획하는 형식으로 진행하고 마지막날 발표하는 팀별
발표회로 진행한다. 그리고 담임목사의 총평을 듣고 모든 부서들이 한 마음으로 하나되는데 그
목적이 있다.
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<표 13> 교역자 수련회 가상 일정
장소: 부산 수영로교회 엘레브
구분

월

화

수
새벽예배
아침식사

오전

영화 관람

심방특강

은혜 다지기

(교구 팀장 목사)

(담임목사와 함께)

심방 전략 회의

폐회 예배

점심식사
교회 탐방 및
개회예배

부교역자 세미나

오후

(부전교회 박성규)

Workshop1
내가 사랑한 성경

팀별 모임

교회로

책 나눔
저녁식사
밤

사역 나눔
영화 관람

Workshop2

21세기를 맞이한 오늘날 한국교회는 사회구조와 문화의 변화로 인한 목회 구조와 현장의 큰
변화를 체험하고 있다. 특히 구조의 다양성과 기능의 전문화는 한국교회 내에서도 요구되고 있고 더
나아가 팀 목회에 대한 새로운 방향성에 대한 정립이 필요하다. 이를 위해 가장 정립이 시급한
부분이 바로 부교역자 훈련에 대한 부분이다. 위에서 언급한 부교역자 훈련을 통해 하나님과
담임목사의 동역자요 사역자로 세워진 부교역자는 바른 자존감과 자아의식으로 한국교회를 세울 수
있는 새로운 대안이 되리라 확신한다. 이상의 제안들을 참고하여 부교역자 훈련을 통한 각 교회에서
하나님의 동역자와 사역자들인 부교역자들이 세워질 때 한국교회 안에 더 건강하고 바른 아름다운
교회들이 세워지는데 도움이 될 수 있다.

제 6 장
결론

한국교회는 그 동안 수적으로 엄청난 부흥을 이루어왔다. 전국 곳곳, 어디를 가도 교회가 세워져
있고 대형교회와 큰 규모의 교회들이 많고 더불어 목사들의 숫자도 많다. 외형적으로만 보면 기독교
인구도 많은 것 같다. 그러나 그 내면을 들여다보면 반성할 것 또한 너무나 많다는 사실도 동시에
느끼게 된다. 그 중 하나가 목사에 대한 것이다.
목사는 참으로 중요하다. 목사의 말 한마디와 행동 여하에 따라 사회 속의 기독교에 대한
이미지도 많이 바뀌게 된다. 그러기에 우리는 목사의 본질과 목사의 지도력을 고양시키는데 총력을
다해야 한다. 그런데 목회자를 위한 재교육 시스템이 없다. 신학교에서는 지나친 이론 중심의 교과
과정으로 인하여 교회 형장에 와서는 부교역자로서 어떻게 사역을 하여야 하는지 잘 모르고,
교인들을 영적으로 지도하는 것과 담임목사의 동역자가 되는 것에 있어서 부족함이나 갈등이
빈번하게 드러나기 때문이다.
본 논문은 한국교회의 이런 어려움을 극복할 방법을 모색하는 일환에서 시작되었다. 오늘날의
교회는 목회자 한 사람으로서는 도저히 그 모든 분야의 책임 수행을 할 수 없어서 함께 돕고
보조해야할 부목사의 존재가 필요하다.

그러나 한국교회는 그런 소중한 부교역자들에 대해 너무

등한시하고 있는 것 같다. 결국 이 부교역자들이 세월이 흘러 흘러 한 교회를 이끌고 갈 가장 중요한
위치에 서게 되는데, 이들에 대해 지역 교회가 그저 일정 기간 사용하다가 떠나버리는 사람쯤으로
취급하기에는 성경이 이들에 대해 말하는 하나님의 사역자요 동역자인 위치가 너무 크다는 것이다.
이들이 지역 교회 안에서 제대로 훈련만 받을 수 있다면 이들을 통해 한국교회가 더 아름다운
모습으로 세워질 것이다.
연구자는 지난 13년 동안 울산 대영교회에서 사역을 하면서 부교역자 훈련을 통해 스스로가
하나님의 동역자요 담임목사의 목회 조력자로 정체성을 찾아가는데 많은 도움이 되었다. 그러나 현재
울산 대영교회에서 진행하고 있는 부교역자 훈련 프로그램에 대해 나름의 한계를 꺠닫고 한국의
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지역교회 안에서 이런 부교역자들의 분명한 정체성 확립과 더불어 부교역자 훈련에 대한 체계적인
발전이 이루어지기를 바라는 마음으로 프로그램에 대한 새로운 제안을 제시한다.
먼저는 신임 부교역자를 대상으로 한 단기 일주일 집중 과정이었다. 부교역자가 처음 교회에
들어오면 가장 중요한 것이 교회에 대한 이해와 함께 그 교회의 비전과 방향성을 아는 일 그리고 그
교회 담임목사의 리더십을 정확히 파악하는 일이다. 이 일을 위해서 가장 중요한 것이 바로 교회
소개 및 목회 비전 그리고 기본적인 복무규정과 매너 교육 그리고 담임목사에 대한 이해와
부교역자론을 처음부터 명확히 교육하는 것이다.
기존 사역자들을 위해서는 스스로 하나님의 동역자요 담임목사의 동역자인 쉬네르고스로의
역활을 감당하기 위해 영성, 인간관계, 성경연구, 설교, 리더십, 교회, 선교와 전도, 상담 및
자기계발을 위해 팀별 필독서 프로그램으로 훈련시키며, 특히 2달에 한번은 꼭 주제별 특강 시간을
두어 목회자 신학 교육에 다하는 것이다. 또한 서로의 코이노니아를 위해 팀별 MT를 계획하고 또
리더십과의 바른 소통을 위해 담임목사와 함께 하는 제주도 여행을 통해 1년에 한번은 꼭 서로에
대한 마음과 방향을 확립해 가는 것이다.
업무 능력의 향상 및 기본자질과 정체성 확립을 위해 부교역자 세미나를 매달마다 진행하여
이미 부교역자의 길을 걸어간 선배 사역자들과의 만남을 통해 부교역자들의 불안함 마음을 함께
나누고 지금 있는 그 자리에서 어떤 모습으로 충성하고 섬길 것인지에 대한 바른 방향성을 다시
새롭게 한다.
이 훈련 프로그램을 통해 얻을 수 있는 유익은 부교역자 스스로는 성경에서 말하는 정체성
확립을 통해 자존감과 자신감을 회복할 수 있으며 담임목사는 부교역자를 멘토하며 평생 믿음의
동역자로 서로를 세울 수 있다. 또한 교회는 이렇게 훈련되어진 부교역자를 통해 건강한 교회가
세워지며 교회가 교회를 세우는 아름다운 하나님 나라의 동역을 이룰 수 있다. 아쉬운 것은 사모에
대한 훈련 프로그램은 주제상 다 다루지 못했지만 개교회에서 시행할 수 있는 사모 훈련 프로그램도
함께 병행한다면 부부를 함께 세워 브리스길라와 아굴라 같은 건강한 하나님의 교회를 세우는
탁월한 인적 자원으로 세워 나갈 수 있을 것이다. 바라기는 이 훈련 프로그램이 한국교회 교역자들을
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새롭게 갱신하며 새로운 모델로 세우는 귀한 도구로 사용될 수 있기를 기대한다.

APPENDIX A
부록 A

설문서 (한글)
부교역자를 위한 설문 문항
(해당 문항에 O 해 주세요.)

다음은 귀하의 일반적인 특성을 알아보기 위한 문항입니다.
각 문항에 귀하와 일치하는 곳에 표시해주시기 바랍니다.

일반적인 질문>
1. 귀하의 성별은?
1 남 ○
2 여
○
2. 귀하의 연령은?
1 30세 미만 ○
2 30-35세 ○
3 35-40세 ○
4 40세 이상
○
3. 귀하의 직분은?
1 목사 ○
2 강도사 ○
3 전도사 ○
4 선교사
○

부교역자 사역 기간>
4. 귀하는 부교역자로서 지금까지 몇 년간 사역을 했습니까?
1 1년 - 3년 미만 ○
2 3년 이상 – 5년 미만 ○
3 5년 이상 – 10년 미만 ○
4 10년 이상
○
5. 귀하는 대영교회에서 부교역자 생활을 몇 년 했습니까?
1 1년 - 3년 미만 ○
2 3년 이상 – 5년 미만 ○
3 5년 이상 – 10년 미만 ○
4 10년 이상
○

부교역자 훈련 여부>
6. 귀하는 신학교에서 부교역자에 관한 수업이나 세미나를 들은 적이 있습니까?
1 있다 ○
2 없다
○
7. 귀하는 대영교회를 제외한 다른 교회에서 체계적인 부교역자 훈련을 받은 적이
있습니까?
1 있다 ○
2 없다
○
8. 귀하는 담임목사와 부목사의 관계를 어떤 관계라고 생각하십니까?
1 주종관계 ○
2 상명하복관계 ○
3 동역자 ○
4 조력자
○
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9. 귀하는 대영교회 부교역자 훈련이 본인에게 어떠했다고 생각하십니까?
1 유익했다 ○
2 유익하지 않았다
○
10. 대영교회 부교역자 훈련 중 <신임 교역자 훈련 및 복무 규정>에 관한 훈련은
어떠하셨습니까?
1 아주 유익했다 ○
2 유익했다 ○
3 그저 그랬다 ○
4 안 유익했다 ○
5 아주 안 유익했다
○
11. 대영교회 부교역자 훈련 중 <신임교역자 필독서 레포트 및 설교 요약>에 관한 훈련은
어떠하셨습니까?
1 아주 유익했다 ○
2 유익했다 ○
3 그저 그랬다 ○
4 안 유익했다 ○
5 아주 안 유익했다
○
12. 대영교회 부교역자 훈련 중 <토요일 교역자 독서 과제>에 관한 훈련은 어떠하셨습니까?
1 아주 유익했다 ○
2 유익했다 ○
3 그저 그랬다 ○
4 안 유익했다 ○
5 아주 안 유익했다
○
13. 대영교회 부교역자 훈련 중 <정기적인 부교역자 세미나>에 관한 훈련은 어떠하셨습니까?
1 아주 유익했다 ○
2 유익했다 ○
3 그저 그랬다 ○
4 안 유익했다 ○
5 아주 안 유익했다
○
14. 대영교회 부교역자 훈련 중 <담임목사와 함께 하는 제주도 여행>에 관한 훈련은
어떠하셨습니까?
1 아주 유익했다 ○
2 유익했다 ○
3 그저 그랬다 ○
4 안 유익했다 ○
5 아주 안 유익했다
○
15. 대영교회 부교역자 훈련 중 <교역자 팀별 모임>에 관한 훈련은 어떠하셨습니까?
1 아주 유익했다 ○
2 유익했다 ○
3 그저 그랬다 ○
4 안 유익했다 ○
5 아주 안 유익했다
○
16. 대영교회 부교역자 훈련이 대영교회에서 부교역자로서 사역하는데 어떠하셨습니까?
1 아주 유익했다 ○
2 유익했다 ○
3 그저 그랬다 ○
4 안 유익했다 ○
5 아주 안 유익했다
○
17. 귀하는 부교역자의 시무연한을 둔다면 몇 년이 적당하다고 생각하십니까?
1 1년 ○
2 2-3년 ○
3 4-5년 ○
4 5년 이상 10년 미만 ○
5 10년 이상
○
18. 귀하가 부교역자로서 가장 미약하게 느끼는 부분은 무엇입니까?
1 소명 ○
2 영성 ○
3 경건성 ○
4 책임감 ○
5 성경 지식의 부족
○
19. 귀하는 자신을 지도해줄 멘토로 여기는 목회자가 있습니까?
1 있다 ○
2 없다
○
20. 귀하는 부교역자의 지위와 역할에 대한 성경적 근거를 어느 정도 알고 계십니까?
1 매우 잘 알고 있다 ○
2 알고 있다 ○
3 그저 그렇다 ○
4 모르고 있다 ○
5 전혀 모르고
○
있다.

21. 부교역자의 훈련이 유익했다면 어떤 점이 가장 유익했습니까?
(

)
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